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Upper- plei^JKX>ene^j>alaeű.geography and the genetic study of 
upper pleistocene deposits* the stratigraphic zoning of the 
loess profiles of tlxe Midd le Danube Basin by fossil soil 
horizons aad periglacxal jy?oun<}~:£>ost phenoaena
Márton PÉCSI
1/ outline htstory of the investigations intő the
sub.ject in Hungary
The palaeogeographic reconstruction of the climatic 
chauges that took piacé in the Quaternary and particularly in the upper 
pleistocene has been thrcughout several decades one of the persistent 
aiins of Hungárián Quaternary researctu
Ihü reconstruction of upper pleistocene palaeogeography 
has been furthered, besides archaeological and palaeontological studies, 
parti ularly by the study of the genesis of Hungárián loess, fossil 
solls and Quaternary deposits at large«
The first te study the circumstances that had resulted 
in the formation of loess in the- Middle Danube Basin was L«-LÓczy sen# 
(1893) whose attention was directed to the probleci by the experiences 
of his expeditionary voyage to China (l877~i88o)( simultaneously, somé 
of the excellent originators of a country-wide agrogeological survey 
laté in the nineteenth century (H«Horusitzkyr 1898, 19°3» Treitzs 1913* 
lnkeyf 1878, Choln:ky, 191o) distinguished three types of loess in the 
area in question, including acolian loess proper and alluvial-marshy 
loess besides Lóczy’s deluvial valloy-loess (lóczy 1913)c The peri - 
glacial origin and deposition of loess in Hungary was pút forward and 
expounded in dotail by BeBUlla (1933, 1938-1939) who classed the packsX 
of loess among the produots of diagenesis of aeolian dúst depcsited in 
the cold dry glacial periods* He held the adobelike soil horizons inter- 
bedded between the packs loess to be the results of the wariner and 
wetter deciduous—forost-type climates of the interglacial—interstadial 
periods, a B horizon of fossil forest scdl,
The zoning of the loess profiles locally atfcaining a 
thickness of 4o and sometimes of 5o metresj of the Middle Danube Basin 
was based fór more tban two decades on the hypothesisj likewisc
The term **pack» is usod here to avoid any term suggestive 
of any kind of regular parallel stratificationc
573 C.íné
advanced by Bulla, that thc locss packs of the p r o f i l t  originally 
norro g ondod to tho cold? dry phases of thc pexiok-s°e^gel p a t t o m  of 
Quaternary jaJJnaÜr Jaisto.ry, thc B horizons of fossil forcst soil being 
the products of thc cümatic phasos (Bulla
1934).
The penck—soergel chronology- of tho pleistocene was sub— 
soqucntly rejected in this country in favour of Mil'-nkovic’s pleistoconc 
dating as revised and complctcd by Bacsák (l94o, 1942, 1949 .»»«)* The 
Milankovic~Bacsák pattern, based on thc calculated variations of the 
Earbhfs crbit, was acccpted by scvoral authors (M.Bariss, 1954, 
p.Kriván, 1955. S*Somogyi, 1961 otc„) as a basis of geologic pleistocene 
datingo Tho evaluation üf thc influence of astronomic factors on cümatic 
history as presented by Bacsák was indisputably more accurate than the 
penck-soergel pattern or even Milankovic's original results bút it did 
nőt quite fit the sed.imentary record, stipulating a largcr number of 
phases in which tho developcient of forests was likely than the actual 
number of proven iceless phases and more cold and dry phases of steppe 
olimute conducive to the depoütion of loess than there are proven 
stadj.£ű.3o In the Würmian Bacsák disfinguished -essentially two stadials 
bút throo cold and dry stepp^.,phases supposedly productive of loess*
Fór hun . the eventual formation of grassy-steppo soils was out of 
qu.üstion as in his time the generally accepted view was that the fossil 
soils in thc Hungárián loess profiles had all been B horizons of forest 
soilsn
Further advances towards an upper.pleistocene palaeo- 
geography based on the stratigraphy of the loess profiles were rather 
hesitating up to the laté fifties, partly becausé most of the Hungárián 
workers in the field (Bulla* sümeghy, Hiháltz, S*Lányi-Mihályi, Kriván, 
Ungár, Ádám? Marosi, szilárd. Moldvai etc,) restricted the concept of 
loess to sediments of aeolian öeposition heving undergone subsequent 
diagenezis, Kriván (1955) even went so far as to state that loess was 
loess by virtue of the properties conferred upon it by the circum- 
startces of its deposition rdher than owing to the fact and consequences 
cf its diagenesisc The packs of loess included in the loess profiles of 
the Middle Danube Basin were seen in this light notwithstanding the 
fact that the possible deluvial origin of the strutified valley-loess 
packs of the Transdanubian hillocks had been pointed out much earlier 
by 1/I.^czy sena
Nor was the stratigraphy of the Hungárián upper pleistocene 
ffrthcred appreciably by L«Kádárrs (1954) hypothosis concerning the 
fluvial origin of thc loesses of the Danube Basin, firstly because the 
theory .itself found pretty few adherents and secondly beoause its 
author madc no attempt at all at a stratigraphic zoning of loess.
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The study of drill cores from between the Donube and 
Tisza led IaMiháltz to the recognition of a sequence of alternating 
leess, wind—borna sand and fossil soils down to a depth of several 
dczen metresa Miháltz attributed the leess horizons to the glacial 
periods and the sand3 and fossil. soils to tho interglacials* thus 
attaching stratigraphic labels to each type of séd,imént.! (1954, ) 
Howeverj- others (KriV'án, Kádár; Rónai, Bariss) succeedcd in de- 
monstrating horizontal transitions between loess and wind-borno sand, 
thus piacing Miháltz•’s clijnatie stratigraphy in need of a revision*
Intrigued by the stratified sand layers occurring in the 
loess profiles* LrÁdám (L954-) and SeMarosi and s«Szilárd (1959) oon- 
sidercd them. to bo fiuvial o.rigin- related to tijües of warmer and 
dömper climate in interstadial-int-erglacial. periodSo Describing the 
loess yarieti.es of the nearl.y 5° metr es tall loess bluff of paks- 
PcKriván (.19.55) distinguished steppe and wooded-steppe loesses ■
•i aeolian dúst deposited on a dry surface of land - and marsh and
"iniused1* loessgs fallen ontó a damp surfaco or intő open watera He
held both the dx-y- and wet*'deposited loosses to be representutive of 
stadials ;• in agreanent with other authors before hijn© He disti.ngui.shed 
fUrbheroorü somé weather«ds mód ifi ed varieties of the se loess types 
which ha regardád as produóts of a diagenesis induced by the soil™ 
genotic influenoo of the forest that covered the loess in the .iceless
phasos as woll as in the loo-forning humid phases within the
glaciations (cryophlle. semicryophile phases)*
Although Krivárrfi ono-sided approaoh ropresented the 
loess profile of paks as made up of exclusively aeolian deposits, 
uaaltered or at most altered in situ, including nőt more than a neglig- 
ible proportion of marshy deposits and reworked loessj it was his 
outst:.nding m e n t  to have distinguished by a thorough sedimentary 
analysis several varieties of loess coexisting within a given profile# 
The interpretation of the ways by which these varieties had been 
produced considerably enriched the palaeogeographic picture of the 
upper pleistooenec Nothing is detracted from Kriván:s merit by the 
circumstance that the .recent comparative studies of the present 
author intő the detoiled morpbology and finer stratigraphy of the 
paks profilé hava revealed it to consist largely of deluvial rather 
than aeolian deposits (£ig* 1 )»
Neither Kriván nor most of the authors befője him paid 
any attention to the three-’dimensional extension of the individual 
packs of loess apporeat in our tallér loess profiles? nor to the fine- 
stratification and Jip of the packsj nor did they relate this latter 
to the present and pa»t jregiaphy oi Víx<j yarroundiJigSo
- 3
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— -tfísni. 2-ao ss morphologic re so etroribe d ab eve as well
as the more .recenV-ma^ohologic study of the^jciver terrac-es has raised 
a nuabcr of controyersial''tw\-^rw /^xría 1956, 196os Kádajrs 195^?
1960*1 Kriván 1955, pécsi 1956; 1959) pertinent to the natúré of 
periglacial climate and its iní'luence on séd imént ation and landseape 
sculptureo In an attempt to clear up at least somé of these much 
discussed problems the présént author has embarked upon a new pro grammé 
of research intő the genosis of loess in Hungary and the periglacial 
phenomena of ground frost* Ibis larg3*-scale bút at the same time fairly 
detailed study has been sxtended to the entire Middle Daj^ube Basin, with 
simultanecus comparative studies in the periglacial areas outside the 
Carpathians*
This sories of observ-tions has revealed such an 
abundcneo and vari.ety of periglacial ground frost phenomena as to suggest 
oonpellingly bhat ground frost had played a considerably more important 
part in landseape forming and sedinentation than heretofore believed 
(pécsi 1961* 1963, 1964)o puri'hermora? the aatai^ed comparative study 
of periglacial ground frost phenomena and solifluctional deposibs has 
est~.blish.ed the fact that these phenomena and őeposits could nőt 
possibly have been the prociucts of a fixed set of palaeogeographic 
circuűstancöst nob even v/ithin a given periglacial phase, that is, within 
a given st.ad.tal® Thus e„.go fche slope loesses and solifluctional deposits 
of the öt-rly W ^ m i a n  ars soon to c ont a in epigenic s and-fii led frost 
wedges.; covered- in a later phase of the same glac.ial period by a fresh 
layer of solifluctional depos.it with a stone pavement on top0 Likewiset 
the te.rra.ees and alluvial fans deposited in the course of the last 
stadial and infcerstadial exhibit several generations of grennd frost 
forma, each generation including diverse types corrosponding to 
different* cold-dry and cold-moist climates (fig*2o)«
The study of the geographic environment of Recent 
periglacial ground frost phenomena offers a basis of comparison helpful 
to the student of the palaeogeographic conditions of the genesis of 
oquivalent ground frost forms in the Middle Danube Basin* of course, 
in recons fa.ructing the palaeogeographic picture of the upper pleistocene 
of Hungary one has to take intő consideration the wreath of tall 
mountains round the basin* ,just as they do in present times, they have 
modified alsó in the pást the east-westerly climatic zonality of this 
part of the world and consequently alsó the climate of the basin itself, 
The periormed studies have revealed certain combinations of ground 
frost phenomena nőt yet encountered elsewhere which convinced alsó the 
Hungárián oossion of the peri.gla-.ial Geomorphology Qommittee of the UGI 
that Middle Danub; Brs.ir .Is a periglr cial province apartc
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OonaiJering v/hat ha.; just beon said it is nőt all 
aetonishing that the int erpretation of the periglaoial phenonena and 
the elosoly rolated probluas of the deluvial and soliflue+ional trans- 
portation of sedinents should have led to a changed interpretation of 
the significance^ of sone of the elenents of tho Hungárián, loess 
profiles,-,
II/ Ho.rizo.ntal and vortioal zoning of the loess profiles
í,') It should be pointed out right at the beginning that 
just like ov ery.vhei’e else, a loess cover of considerable thioknessj 
including soveral horizons of fossil soilf is rest.ricted alsó in the 
Kiddle Danube £asir to tho slopes of the hills and nouatains, of the 
divi.de s of nődérate heighty of the valloys and valley torracesc The 
surfaoes of tho alluvial-fan gravels 3 of considerable ©xtension and 
slight relief energy nowhere carry a loess cover of the above des- 
crl.pt.ionj being ovurlain at best only by a looss-like sand or loan of 
a fow netres thicknesso
b) Tho loess-liko cioposits of the deep alluvial piain of 
the Mid <3le Danube Basin -» a piai a  of about loo»ooo sqt, kne extension ** 
do nőt possess a eonpaot loessy-} loany texture except in the upper-nost 
1^5 to 2 ne trés of tho profilé^ The rocently achieved detailed 
sedinentologica-1 analysis of this type of sedinent has shown it to be 
an alluviun, a loess transported by the streans, in agreenent with the 
opinions of a rmn'ber of oarlie.r students of Hungárián loesses who 
oonsidered it partly (Miháltzf süoeghy, Marosi, Földvári- Rónai8 
Erdélyi and several others) or vyholly as such (Horusitzky? TreitZj 
Cholnoky and Kádár)®
c) The loess cover of the alluvial fans of the largest 
Hungárián rivers - in the Flains as well as elsewhere - is a thickness 
of 1 to netres of loessy sand or sandy loess? occurring in spots in 
the areas of wind-borne sand and particularly along the nargins of the 
saneu This latter type of loess (fig*3») is generally seen to underlie 
steppe-type soils and its sand fraction tends to exhibit a narked 
percentual increase towards the sands it overlies* The sp&t4al dis- 
t.ribution of this type of loess as well as its no.rphological situation 
and structure suggest it to be a soil of eluvial origin on top of the 
aoolian sand (Kádár 196o, pécsi 1962, Borsy 1962)c,
d) In thu Ji.sclosures of the loess or loessy sequer.ces 




,3tratigraphic studies nave encountered fairly frequent packs of sedinent 
exhibi-cing a rhytnic stratification parallel to the surfaoe slope 
(pécsi 1962, 1964). In certain disclosures the entire profile is seen 
to consist of these rhythnically stratified "slope loesses5’* As it has 
been po nted out in mcre detail elsewhere (pécsi 1962, 1963, 1964), 
these slope loesses and other loess-like slope deoosits were laid down 
by slope-wash and freeze-and-thaw solifluction on top of a permanently 
frozen ground under partlcular periglacial climatxc conditions.X
Evén in the nőst typical, thick.est loess profiles of 
the Middle Lanube Basin the unstratified, presumedly aeolian packs of 
loess are seen to altornate with packs of stratified loess of deluvial 
ox-igin (i,e», deposited out of slope-wash or by solifluction). A 
detailed study of these profiles has revealed the repeated alternation 
of aeolian and slope loesses even within the last stadial, The 
deposition cf every one of these several types of loess was controlled 
by a particular set of palaeogeographic conditions. During the driest 
cold spells >f the periglacial clinate slope loesses were subordinate, 
sedinentation having been doninated at the time by the aeolian 
deposition of loess3 This conclusion seens to be confirned by the fact 
that the filling f the frost wedges is nostly wind-borne sand or 
aeolian dúst (l'ess), and that the stratified slope loesses axe locally 
dissected by opigenic frost wedges, products of a drier and colder 
spell than the one that pr duced the slope loess..The damper phases of 
the cold clinatic periods were characterized by slope-wash and soli­
fluction as the principal transporting and depositing média* it was 
during such intervals that cane to exist the slope loesses and the 
najority of the slope depos.its at large* (slopy tundra phenonena^
e) As aentioned above, the students of loess in Hungary 
have interpreted evo-ry soi.1 horizcn observed in the loess profiles of 
this oountry as B horizons of foss.il forest soils* The cryoturbated 
fornations ef the last glacial were, however, found to include frecjaent 
adni.xtures of chernosea, In the light of this observation it was hard 
tu see why all the soils interbedded in our loess profiles should 
havc been forest soils. A profound study of nunerous disclosures of 
loess has indeed proven sone of then to be steppe soils (pécsi 1962), 
These enbryonal types of steppe soil, particularly frequent in our
x Dúst blown by the wind out of the frost-broken debris of the 
nountains accuaulated in the dry and cold clinatic periods on 
the leeward slopes of the hills and in the piednont areas. it did 
nőt, however, stay often fór long in its pri.maxy situation, having 
been repeatedly reworked by freeze-and-thaw solifluction, by nelt- 
water wash etc. in the process of its redeposition it generally becane
nixed with non-aeolian products such as detritus, gravel, adobe etc. 
These processes rsulted in the fornation of deluvial and slope 
loesses, between the packs of which the loess of primary, aeolian 
origin played bút a subordinate role.
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upper pleistocene locsses - soils of the chernosem eláss, "chostnut- 
brown soils” and wooded—steppe soils — were produced during those 
űlimatio pha.se s in which soil moveoent on the slopes or near plains 
was at a Virtual standstill and both deluvial and aeolian deposition 
were slow or absento
The study of these fossil types of soil is being 
continuedo In its present state it warrants as yet no definite con- 
olusioD. as to the exact natúré of the oliciates that controlled the 
foruabion of the soils® That much is certa±n? howeverj that the soils 
interbedded in the upper pleistocene loess series are nőt as muoh 
forest soils as rather soils of the steppe type that could develop 
ducin g oertain phuses of the sfcadials just as well as in the inter- 
stadial periods. in somé upper pleistocene loess profiles* fossil soil 
horizons of this deser-xption are bo numerous (fig* 4 to 7) that they 
must necessarily be ascO?ibed to the briefest of climatic oseillations, 
mostly local, within the last glacial period, Anyhow, a survey of these 
soils as well as the correot interpretation of the circumstanccs of 
their genosis is likely to prove an important step in reconstructing 
tho manifold palao::geograpjtiic features of the upper pleistocene*
The upper pleistocene loess profiles of the Middle 
Danube Basin exhibit an alternation of various t?"icknesses of stratified 
slope loess; unst.rati.fied loess and buried fossil soils. in this 
respect the detailed study of the geomorphology as well as of the 
sedinentary structure of these deposits has revealed a relationship of 
a more generál natúré; the profiles of the southerly slopes and of the 
dells partly or wholly fiiled with slope loess are seen to consist 
largely of the stratified types of loess including a relatively large 
number of fossil soil horizons and semipedolites (redeposited fossil 
soils)t whereas the disclosures of the northerly slopes tend to be 
doniinat ed by unstratified packs of loess containing bút scarce layers 
of .redepos ited soil.-. Anyhow, the study of the stratigraphic sequences
of the loess profiles carinot be expe.:ted to furnish in itself a 
oomplete chronologie recordj namely, in the '.mdulated regions of 
hummocks built up of loose loessy deposits the events of the upper 
Pleistocene had resulted in repeated inversions of the relief, a 
process that required fairly intense erosion and denudation. 
iiUrthermore, the loess stries theaselves are likely to shöw^up 
considerable gaps (ii-gs» 7.8.9). The detection and survey of these 
periods of erosion is anothor indispensable phase of the reconstruction 
of a consistent palaeogeoL,raphic history. unfortunately, the hiatuses 
of the loess profiles are .frequeatly hard to establish, their traces 




Tho t&'tl bluffs and high walls of looss are further seen 
to includ© crcccfí o.f dells of various sizo fiilöd with slope loesss 
interrupting in saveral hori.aons the upper ploistoceno loess packs and 
fossil soiis (Figvlo)í The deli fillings oocasionally exhibit a doubling 
of tito seppo ooil levelso Tho long, uxis of tho cella points downslope 
Bowards the axis of the princip-aí valley o.r that of the next larger, 
broader deli* The recurrence of dől3 ho.rizons in tho profilé euggests 
.copoatud phasos of deli dorasion and subsequont dull filling, wifchin the 
wppor plcistooem® In -martain parts of tho pforemontioned bumnocky regioné 
the derasion that scoopod out the dells was leoally so st.rong as to 
have out up ent.ire slopcs with fiat spacicus valloys in which the 
su'oscquont phases of doll filling tlioo staokod- up considerable ;.:asses of 
stratified slope loess iivtorrupted by ccoasional horizons of steppe soil® 
Thus to-day sone of tho looss profilos arc falxiy likely to exhibit bút 
a minor fraction of tho sedimontary serles deposited in the course c£ 
tho last stad.ial (F-ige. lo)» J.t was the negloot of somé of the se complex 
phenomena tb.a-* tisually led to divergenccs of opinion concerning 
ohron.ologic.al as well. m  palaecgeographic interpretaíd;.n cv^n .nnong 
workers v/ho omployed pjjfjutioally the same teohniquos of investigation*
ITT/ palaeogeographic rec ons t ru c t i on of the processeS
).f ’ -M - ! { *?• s \ .3 iUi th «
upper pleistocene loess series
in dnother paper the present autbor has characterized 
in detcil the conditions that controlled the formation and diagenesis 
of every genetio type of sediment represented in the most important 
loess profiles of the Middle Danube Basin* a  coneise summary of what has 
been expeundod there is given in tho present paper as Table I as well 
as in íigs© 1 to Ioq of course3 tho interpretation of the genesis of 
certain typss of deposit is still incomplete or too generál, 
Hevertheless, microstratigraphic studies as well as the application of 
the analytic and comparative methods of palaeopedology has resulted in 
a considerably more detailed, dynamic and plausible history of events 
than was knov/n previouslya
The sedinentary records of the studied profiles reveal 
a nunbor of analogi.es,- More exactly* types of sediments of analogo 's 
genetic- history tend to occur in well-defined successien,. Neverthelessr 
no two of thu sedinentary records are fully irl^ vs,;! ~al* T.t would be 
consequently erroneous to plck out any one of the profilos and to 
present it as a locus ^las£\.?usu ex:~ íbtng ^f its thorough study a 
gapless reeonstruction of the ontire upper ploietooono history of
... 6 -
582 csné
j r c i l i n c n í a t i x i n > / a l s w x . f i i -  ‘doűud^tioB.^ All this is
;'-, ad ered fairly^obvious by~i>he profiles of the studied disclosures 
(|Ü.gs» 1 bo lo\ as woll as by those of nany others nőt treated in detail 
Having pondered all the aforosaid circunstances, the present author 
Jhas deened it nőre expedient to sün up the characteristic sequences of 
phenonona repeatedly observed in a nunber of the stúdiód profiles in a 
generalized profile (íig. lo)c it was on the basis of this generalized 
upper pleistocene profilé that he has attenpted a reconstrucfcion of 
the palaeogeographia history of the Middle Danube Basin." The generalized 
profilé is based in the nain on the particular profile exhibiting the 
nőst varied sedinentary record; that of the brick factory at Mende, in 
which were introdueed or enphasized the phenonena consistently observed 
in tho other profiles^
1* The Biss-WUrn Interglacial
At tho base of the upper pleistocene loess series of
the pit front of the Kende brick factory (íig© lo) «• as well as in several 
other disclosures of the surrounding region of hunnocks around
Monox •» there is a soil horizon called the "basic soil conplex of Mende" 
e-onsisting of tho B horizonr of adobe-like conpactness, of a reddish-brown 
forest soil and of a directly overlying chernoseuo under the reddish- 
brown forest soil there is a thin layer of clayey sand underlain in its 
t ű m  by a proluvial sandf Judging by the neighbouring disclosures the 
loess series reposes alsó here, just like in a nunber of places in the 
T^ansdanubian hillocks, on a surface of erosion, in the paks bluff this 
inportant gap of erosion likewise occurs under a sinilar reddish-brown 
forest soil, in proluvial sand, 29 to 3o netres under the surfacee This 
sand whose thickness locally attains several dozens of centinetres has 
yielded a tooth and a jaw fragnent of a YÁirnian-type horse (Equus spf 
deternlnded by m * Kretzoi)*
Analogous observations nade iji a nunber of other cases 
st,rongly suggest the erosional hiatus under the basic soil conplex 
of Mendec presunably a product of an Atlantic clinate of strong 
Mediterranean influenoe, to nark the Riss-V/ürn interglacial* It was ;- 
during the subsequent clinax of a tenp -rate hunid phase of Atlantic 
clinate that the x’eddish—brown forest soil developed® on the Southern 
nargin of th« Hungárián plains} where the influence of the Mediterranean 
clinate persisted thr^ughout the entire interglacial, red adobe soils 
cane to exis^c On the western rin of the basin the fcrr."tion of 
parabraunerde (a bro.v?.: . x; ; " r ?ny) was predoninant*
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With the beginning of the v/ürmian glaciation the forest 
cover of the basin died out under the increasingly cold and dry 
coniíjoenv^ climate that favoured the development of steppe and wooded- 
steppe soils, in somé cases directly on top of the forest soil, No 
permanently frozen ground existed as yet at the time, bút the drought 
cufc up alsó the previously formed clayey forest soil with deep polygonal 
.fissures filled subsequently with limy substanceso
2, phases of deposition in the early y/ürmian
The formation of the chernosem horizon closing the inter- 
glacial and introducin.j the v/ürmian glaciation was succeeded by a brief 
phase of deli derasion and a prolonged period of accumulation of deluvial 
slope loess and slope deposits at large. An Atlantic-type climate of 
cold, humid winters and brief cool summers was favourable to slope-Wash 
and solifluction* As a rssult, slope loesses of deluvial-eluvial origin 
and humous semipedolites accumulated (De^). This layer has furnished 
finds of Y/ürmian-type Equas sp. in the brickyard of Mende and finds of 
Cervus sp<> j Bison sp, and Coolodonta antiquitatis in the paks bluff 
(M- Kretzo.i’s determination)*
Climace ’.'hen turnéd Continental once more with sparse 
precipitation, cold winters and brief warm summers bút without permanent 
ground frost* A eh'rnosem-type steppe soil of considerable thickness 
as v/e 11 as a pale reddlsh brown crumbly steppe soil ("chestnut-brown 
soil'1) developed (soil horizon "A" of Basaharc)*
Subsequent to the formation of these soils there was a 
persistent period of Continental climate that gradually became even 
colder and drier* It was this cold loess-steppe climate that gave rise 
to the deposition of a presumably aeolian-eluvial unstratified series 
of considerable thickness, ( e ^  layer,) although even this pack was 
interrupted locally by a deluvial interbedding*
The accumulation of loess deposits was succeeded by an 
early Würmian pedogenic phase having produced another layer of 
chernosem and locally of chestnut-brown soil, The peculiar duplication 
of the soil layers (double soil complex of Basaharc) was observed alsó 
in a number of other disclosures, The circumstances of the formation 
of these soils were presumably analogous to those of the "Basaharc A'1 
soil horizon,
This phasis of pedogonesis was followed locally by the 
deposition of a thin layer of sandy slope loess and of layers of
- lo —
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semtpcdolites as the consequen.ce of alternating phases of slope wash 
and solifluctxon* The climate turnéd col dér and wotter the influence 
of Atlantic ölements being évidént during somé of the shorter climatic 
oscállationso
The periodic alternationf characteristic of the early 
VJürmionr of the Atlantic and Continental climatic influences engendered 
a manifold sedimentary sequonce as preserved in the loess profiles of 
tbc Middle Danube Basino The bottom as well as tho top (üe^ and De2) 
of the early y/ürmian is deluvial and solifluctional, dominated 
particularly by slope-wash* It is a formation including traces of cryo- 
tnirbation, oquivalent to Büüel’s "Sliesserdeze.it** of Atlantic climatio 
influencuc The two intcrbeöded horizons of chernosem-type soil are the 
youveni.rs of the relatively warmor anaglacial-continental climatic 
oseillations of the early würmlono ü-f the two warmer phases, tho lower 
so.1.1 ho,rizon (Basaharc A) presumably coincides with the Amersfoorst 
phaset tho upper ono (Basaharc double) with the Brörup phaseo
3» Middle würmian
The sedimentation of thi,s period is more homogeneous 
than that of the previons ono* The greater part of the deposits is 
constitutod by two unstratified loess packs (Egf The upper part of
the older one passes intő a bipartite pack of slope loess (d^) í the 
lowor part of whiob. is of the stratified deluvial-solifluctional 
variety of slope loess, the upper part being unstratified and 
penatrated by aniaal buirows and modified by the pedogenic processes 
of the overlying soilu
Throughout the horizontul extension of several profiles
of the Southern Great plains there is a definite surface of erosion and 
donudation, marked by pebbles of rolled loess concretions} embedded 
in a sand layers several dozens of centimetres thick* In the northern 
part of the basin this phase of erosion has probably directly preceded 
tho pedogenic phase and was responsible fór the scooping out of fairly 
large dells*
The middle VJürmian series is divided in two by a well- 
devoloped„ locally bipartite soil complex that belongs genetically 
to the group of steppe soils. It is of a bl .ckish brown colom:* 
possessing a crumbly texture and traversed by numerous animal burrowsc
- A peculiar feature of this horizon is the sporadic occurrence of 
rust-red spots. A similar soil profile is that of pandorf in Austria. 
This soil is overlain in the profile of the loess wall of Mende by 
half a metre of deluvial loess which in turn underlies a brownish-gre.y
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.adob-e soil and a semipe^Xite sose ,0a»b<>nizecí
splinters of "cxxL-m i  .tor o;£., J i h a «
The cold and dry Continental loess-steppe climate that 
-_iJiraduced the middle yüraiaii and persisted throughout a considerable 
part of the period gradually turnéd more humid in the upper third of 
the same. to be replaced by the time of the formation of the Dj layer 
by a cold wet tundra climate,. This humid phase was interrupted by a 
warmer and even wetter Atlantic spell responsible fór the intensest 
phase of erosion and denudation of all, that of the intrawurmian. The 
genesis of tha soil complex in the upper third of the middle Würmian was 
accompanied by a prolonged increase of temperature that resulted pre- 
sumably in a warm moderately dry Continental wooded-steppe or, in the 
middle and scuthern part of the Basin, steppe climate* The deluvial 
semipedolite and embryonal hydromorphic soil overlying the blackish 
b.-^vm c*oil zone of the upper soil complex of Mende is a souvenir of a 
rapidly cooling wet oold spell succeeded by a very dry cold loess- 
forming Continental climatic period /E^ layey of considerable duration.
Laté Würmian
To the laté ifUrmiaa belong the more pronouncedly sandy 
loess packs of the upper third of the upper pleistoceno loess profiles, 
sometimes undivided bút mostly including one, two or locally even more 
pale grey humous loess tones and two zones of delle formation /h^ and 
h2 layers/•
The laté Wuimian complex generally starts out with the 
older humous zone - primitive humus soil - which is overlain by the 
stratified loess filling of a set of spacious dells. At the base of the 
fill there is a stratified sand containing small loess concretions 
whose dip follows the ancient deli relief, or a stratified humous loess. 
in the deli fill the loess fraction is seen to grow more abundant towards 
the top bút the crcscent-like layering is recognizable throughout. The 
sequence is concluded by another layer of pale grey humous loess, 
unstratified. Above the second humous layer the cycle is generally 
repeated with deílls of more modest dimensions, with the difference 
that under the Recent chernosem or forest soil closing the cycle the 
leess is unstratified in a depth of 1,5 to 2.5 m. Occasionally the deli 
filled with stratified slope loess may have cut through part or all 
of the underlying humous horizon, If the pláne of the disclosure is nőt 




This two-phase deli forma-hion has disseoted the loess 
plateaux with fla-H embryonal valleys that were fiiled up later with 
loess transported by slope wash and solifluction* The soooping-out of 
the dells took piacé during the temporary dominance of a wet cold 
Atlantic climate whereas the filling of the dells feli upon the long 
Continental phasos of steppe climate with dry cold winters and brief 
summers# The end of the laté Würmian is alsó characterized by .an • 
alternation of Continental and Atlantic elenents of clinatec B y  the 
beginning of the postglacial (pro-Boreal) period, however, the 
Atlantic elements occupied eve.r longer spells, as a result -f which 
deli derasion was .rejuvenated and the loess plateaux were intensely
dXÖSG Cit GU(
The upper horizon of the laté Vfürmian loess (in a depth 
of 3 to 5 m below the surface) has íurnished among the relics of 
Grave'fctian mán bitó of charcoal of larch (Larix), dwarf pine (pinus 
nugo) and swiss pi.no (pinus combra) which suggest sparse woods on a 
loess steppe (arborod steppe) under a cold-dry Continental climate 
(B-. Zólyomi, 1958)»
5, post-glacial and Recent times
Aftíar the post-glacial phase of deli derasion, in the 
Boreal period chernosem was formed on the loess under a warm Continental 
steppe climate and the dells were filled to a certain extent, Upon the 
loess surface, wind-borne sand was locally deposited*
The Atlantic phase was characterized by the evolution 
of brown earth in the present-day topsoil horizon, superseded by 
chernosem on top of the loess in the deforested areas. Incipient 
cultivation has brought about a broaaening of the deli slopes and a 
simultaneous intensifying of soil erosion. on the bottom of the dells 
and minor yalleys a considerable thickness of deluvial, colluvial 
loess and semipedolites has been accumulated. The disclosures of these 
latter re>veal fairly often buxáed horizons of Hdocene humous soil#
On the ploughlands bare of a plánt cover the melt-waters of early 
spring ~ particularly if the subsoil is hard-frozen - as well as the 
rains -of early summer and the fali wreak considerable soil damage 




x ~ profile of ■‘•he loess wall of...tÍ£. iotLal:. Jl&vttxvr o£ paks 
An acute-angle profile through a hummoak of loess.
2 - cryoturbational phenomena of würmian age in the gravel of the
second terracc above the flood-plain of the Danube,
Holocene; 1 - chernosem, 2 - a remnant of brown earth,
3 - limy wLnd-borne sand 
Wiimianj 4 - stone pavement, 5 ~ minor frost sacks
("Taschenboden") and frost wedges ("ítrostkeile") 
fiiled with sand and sandy siltj younger set of 
cryoturbatod forrás, 6 - gravel polygons 1,5 to
2 metres aeep (gravel sacks)* the inner core 
consists of sandy silt, sandy lime műd and 
soattered pebbles, 6/a ** a secondary deposit of 
thin sand and gr avel layers in the depression
of a thermokarst sink subsequent to the melting
of the ice laccolith, 7 ~ gravel of the 2,
torrace above the flood-plain of the Danube (r-W)#
5 - Generalized profile through somé sand dunes oovered by a thin
drapery of loess. Region between the Danube and the Tisza,
I) - loess- and loess mantle, chemosem-covered, H - wind- 
b o m e  sandj 1 - chernosem, 2 - loess with animal burrows 
in its upper part, 3 *• sandy loess, 4 - loossy sand8 
5 - wind-borne sand*
4 profile of the loess walls of the shut-down brick factory of
Basaharc* The loess series is seen to overlie the second terrace
above the flood-plain of the Danube in the Esztergom-Visegrád 
gorge<>
5 - profile of the loess wall of the brick factory at Mende, 4o km
SE of Budapest in the hummocks of Monor and Gödöllő., Longitudinal 
profile of a hummook,
6 - Loess disclosure of Eduti (Erdőd in Jugoslavia), A bluff parallel
to a dead branch of the Danube#
7 <- sketch profile of the loess disclosures of stari áLankamen (cot)
in jugoslavia, Cross section of a hmamock of loess exactly 
opposite the confluent of the Tisza, on the right bank of the 
Danube*
8 - sketch profile of the parts of the loess plateau of Titel
overhanging the Tisza valley, 2 km from the viliágé of Titol and 
from the disclosure "vi litel'’Dunatar (jugoslavia)#
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9~~- The loess wall of tho ancient brick factory of gulioan
(iíummocks of Baranya). The fauna locality has furnished soveral 
hundred specimen of wicrofauna indicative of the climax of the
W ü m i a n  (according to m * Kretzoi: gregalis, 3^5
specimen , Avis, Rana tenporaria-ln masses, Rana arvalis 3» 
Coturoior <>otiusQÍa.^, _^ ca?«a:.-Mraijieus 4* Citellus citellus 14, 
Siscita betulina 9)*
lo « A generalized comparative profilé of the upper pleistocene loess 
disolosures of the Middle Danube Basin*
Synbols occurring in Figs. 1 - lo*
I® Largely aeolian deposits
1 - unstratified true loess
2 - Sandy T.oess
3 - Loessy sand
4 - Vifind-borne sand, fine sand
5 - Volcanic tuffite
II« Largely deluvial-eluvial deposits
6 - Slope loess
7 - Sandy slope loess
8 - stratified slope loess
9 - Stratified sandy slope loess
10 - stratified loessy sand
11 - stratified olayey loess
12 - Loessy reworked soil (loess semipedolit©)
13 - &andy clayey redeposited soil
III* Altered loess
14 - Clayey loess
15 - Linieless clayey loess
16 - Gleified loess




18 ~ íluvial sand
19 - Jluvial gravel and sand
20 - proluvial sand
21 - sandy clay, clayey sand, silt
V* Recent and fossil soils, illuvial horizons in soils
23 - Slightly humous horizons
23 - Marsh soil
24 - Chernosem-type soil 
24 /cl ~ chestnut-brown soil
25 - Chernosem-brown forest soil
26 - Brown earth
27 - Brown earth with illuvions of clay (parabraunerde)
28 - Red (olay) soils
29 - Borison of lime accumulation (Kalkilluvialhorizont)
30 - Leess dolls
31 - Banks of limy sandstone, layer of ooncretions
32 - Animál burrows and wasp holes (Krotovinen)
VI* Miscellaneous
33 - Unconformityr gap
34 •- Dells, derasional valleys
35 ~ plienomena of cryoturbation or solifluction
36 ~ Desiccation fissures
37 - Fossil soil horizons
38 - íinds of vertebrate fauna
39 - Carbonizod wood splinters




Daten zűr physikalischen untersuchung 
dér ungar is ellen Lösse
Georg Hahn
in dér ungarischen Lössliteratur finden sich systemati- 
scho Materialuntersuchungen von den Dreissiger jahren angefangen, vor*- 
her berichteten schafarzik~Emszt-Timkó (l9ol) über die Analyse rőten 
Lehűlés aus den Komitate Krassó-szörény (siebenbiirgen), welohen sie für 
eine Fuzies des Lösses hieltens u. zw« über dessen Korngrössenvertei- 
lung3 spez.-, Gev.'icht (2*46), Raumgewicht (1,38), porositát (56 %), 
Quellungsvermögen, HygroskopitJ-tat (4o.2 %), Wasserkapazitát (34 %) 
und chemische Bauschanalyse? Die staubfallmessungen von L.LÓczy sr.
•'l-ín Balatongebiet ergaben als abgelagerte Schichtdicke 72 nm bezw.
52 mm pro Jahr« Bodenkundliche Analysen finden sich in den Arbeiten 
von p.-Treitze Franz pávai-Vájna hat (l9o9) Teilanalysen siebenbürgi*- 
soher Lösse gegeben (caöD-, ; 1«o4-16c o2 %} Eisenoxyd; o.54-5*17 %i 
sowie Korngrössenangabe.)
V/ertvolle Daten füp die Lösse gibt die Arbeit von 
EaSzádéczky-Kardoss (195o ) über die Struktur dér sedimentáren Gesteine. 
Es ist .i.hm gelungen Zusammenhange zwischen dér Korngrösse und den mór- 
phologischen Verhaltnissen des KarbonatclcmentS; niit dér oberflachen- 
grösse dér mecnaniachen Komponenten, sovvie anderen Daten, z«B» dér 
chemischen Zusammensetzung, sowie mit dér Art dér Diagenese nachzuwei- 
sen* Er hat den Zusaumenhang zwischen struktur und Diagenese, deren 
Gleichgev/ichtsverhaltnisse, hervorgehoben. Er hat gefunden, dass die 
Umrisse dér Karbonatkörner umso unregelmássiger sind, je weniger ein- 
heitlioh die Korngrössenvertc-ilung ist.
Diese Arbeit von szádeczky susammen mit den durchgefuhr— 
ten petrographischen, chemischen und physikalischen (Abrollungsgrad-) 
Untersuchungen an fluviatilem Detritus, andererseits an Flugsanden 
lenkte die Aufmerksamkeit auf die Notv;endigkeit gleicher Tjni;ersuchun- 
gen an dtn Lössen.
Vend1-jakáts-Földvári (1936a, 1935b, 1936) befassten 
sich mit den Fragen dér in dér Umgebung von Budapest und, ±m {Börzsöny- 
gebirge verbreiteten typischen, in dér Mehrzahl zu den sís&digen sog* 
Gehángelössen zu záhlenden Bildungen, Bei ihren Komgrössenbestimmungen 
buniitzten sie die Atterberg-Methode, sowie auch die Köhn-pipette* Die
erste Methode wurde nur mit destilliertem wasser als pispergierungs- 
mittel, die zweite ausserdeu zvvecks studiums dér stabxliserenden
Vifirkungen auch unter Anwondung von o»l norm. Ammoniurnhydroxyd. ferner
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o.oo5 norma Natriumoxalatlösung als schlámmfliissigkeit durchgeführt*
Die Resultate hatten die bei solchc-n nach verschiedener Methodik paral­
lel aüsgeführten Analysen gewöhnliche Stremuig. Die Forscher machten 
darauf aufmerksam, dass die bei dér Korngrössenbestimmung von Löss- 
Bildungen zu beobachtenden Di.fferenzen eine höhere Fehlergrenze zeigen, 
als sie bei anderen sedimenten, z„B® bei dér untersuchung des oligozánen 
Kleinzeller Toncs erhalten wi-fd. Ihre morphologischen Beobachtungon 
an den Körnern ergaben das Resultatr dass die Körner grösser als o»l mm 
Rtrohmesser .rund waren, jene von o,l -- o«o5 mm Diameter ockig. noch 
kieinere Körner zeigten gplittcrform0
Die miner,.log;i.sche Untersuchung ftihrte zűr Bestimmung 
folgender Mine.raj.3j Quarz, Kalzit* Muskovitj Biotit» plagioklas;, chlorit, 
ITikroklin, orthoklas* Granat.; Magnotit3 I^xnenits Limonit, Apátit, Augitj 
Staurolith, Zirkon, Disthen* Rutil, Glaukonit, lurmalin. Epxdot,
Andalusitf Zoisit*‘Sillimanit? Titonitf £pj neil5 Qpal, Öhalzedon, Korund, 
Olivin, Baryt* Diose Kinorale siud mit Ausnahme des Chalzedons auch in 
dón früher untersuchten Donau-sanden zu finden. Dór Karbonátgehalt 
dór lesse betrug 12,55 - 41,38 %, dorselbe war im Donausand mit 11<>82 % 
vertreten, Die untersuchung dér Schwermine.rale ergab ausser vorher.r- 
scheüdam braunem Amphibol und Hyporsthen eine beaeutendo Menge an 
Gránát '.ind Biotits Dieso Feststollung stimmt mit den Befunden von szabó 
(1955) uad Molnár (1964) an Dor.au*:ondón üborein. v/o sich ebenfalla 
cin grosser prozontsatz von Gránát und Amphibol zeigte,
üic gefundonen grosson Schwankungen in dér chemischon 
Zusammensetzungr ZcB- SiQg § 37*8 6oa8 % und Ai-O, i 7*43 - 12*5 % 
führten zu dem schluss? dass aus dór Analyse kein Rucksc-hluss auf die 
ursprünglicho Zusammensetzung dér Ablagerungon möglich isto Die bo- 
obachteten Differenzen müssen nach Ansicht dér e.rwáhnten Forscher auf 
Ausscheiduhg sekundaren Kaiz:l.tes und v/irkung dér Diagenes zurückgeführt 
worden* Vendl-Takáts~Földvári habén aus diesen Gründen die Lösse aus 
Donausand-Ablage.rungen, so-wic dem Matériái dér Liegend-Schichtcn abge- 
leiteto
Szbrókay (1936) hat staubfeine vulkanasche aus dem Aus- 
bruch des Yulkanes Descabezabo (chile), welche 12oo km Lufttransport 
mitgeiaacht hatte, nach verschiedenon Kornuntersuchungsmethoden analysiertr. 
Er fand, dass das Maximum in dér Korngrösscnvérteilungs-summenkurvo 
in den Bereich um o,o4 mm5 alsó dér typischen lössfraktion fiel* Miháltz
(1955) bezieht sich auf dlese Feststellung und vergleicht damit die 
Kurván dér mechanischen zusammensetzung des staubfalles von 1941 in 
Ungarn. Férner zieht er in den Vergleich Lösse dér umgebung von szeged 
ein, Hier zeigte sich ein Maximum dér Fraktion oc ol - o»o5 mm, de.ren 
Anteil zwischen 25 “ 55 % Schwankte<,
Maria Faragó (-Miháltz) (1938) hat den auf sand des 
D o n a u - T i s z a - Z w i s c h e n g e b i e t o s  gelagerten mehr-weniger máchtigen Löss auf 
mechanische Zusammensctzun<_ 'uad CaOO %«Gehalt( die mineralogische 
Zusammensetzung dér einzelnen Schlamáfraktionen, sowio auch ihrer che~ 
mischen Zusammensetzung untersucht und letztere in Osann-Ni.ggli--werten 
angegoben. sie hat dabei sowchl das ursprünglicho, als auch das nach 
dem Abzug dér Karbonate berechnete Gesteinsmatcrial beriicksichtigt?
Sie hielt den vergleichenden Abzug dér Karbonáté deshalb für notvvendig.
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W ö ü  auf Grund dér Arbeit von Vendl dér Gedanke nicht abzuweisen war, 
dass die Karbonatbildung nur eine nachtrágliche sei und daher ihre Ein- 
beziehung bed genetischen Betrachtungen zu Fehlschlüssen Anlass geben 
könnte. Diese Untersuchungen erstreckten sich sowohl auf den Löss selbst, 
ala auch auf die sance im Hangenden, sowie im Liegonden. Die Porscherin 
bestatigte die Erfahrung vor. Miháltz (1937)j dass die Kornfraktion mit 
dem kloinsten Burchnesser dér Körner das höchste spez. Gewicht zoig 
Für den Löss fand sie das spez., Gew. 2*73* Bel dér mechanischen Analyse 
wurde wie bei Földvári (1936) die Methode von Atterberg und jene von 
Köhn, ferner die Schöno-Krauss-Methode verwendet; als Dispergierungs- 
mittel wurde zu Vergleichszvvecken reines destilliertes wasser, und
o.oo5 norn.Natriumoxalat-Lösung angewendet. Bei dér vorboreitung dér 
proben zűr Schlanmanalyso wurde sowohl das ursprüngliche _Matériái, als 
auch solches benützt, aus welchen vorher die Karbonáté mit Salz- 
zaure entfernt worden war. Die erhaltenen Zahlen zeigen einen kontinuier- 
lichen überg^ng zwischen Sand Löss an* Das Maximum dér Korngrösse entfiel 
bei den Lössen auf den Bereich o5ol - o«o5 mm, jedoch war dessen %-uelle 
Menge und 'dér sortierungsgrad ziemlich grosser streuung unterworfen.
Dér caOO-, -Gehalt stieg vem Hangend-sand ausgehend gegen den Löss zu kon- 
tinuierllch an* Dann zeigte sich nach einem Maximum, gegen das Liegende 
zu wiederum eine fallende Tendenzr Die minoralogische Analyse mirde 
gemass dér Mcthodik ausgeführt, welche bei den Lössuntersuchungen von 
Vendl 1935 und 1936 und bei gleichartigen Forschungen anderer Autoren an 
anderen Sedimenten (fluviatiler Sand) angewendet worden war. lm Matériái 
mit kinan »p'j3r.c. (jotriaht Vera mehr als 3» war dér Gránát zu 5o % vetreten, 
danr kan dér Amphibol, Hypersthen, Augit, Magnetit, Simonit, Rutil, 
Zeirkon^ Biotit, Turmalin, Disthen; Apátit, staurolith, Titanit, silliűa~ 
nit, lm Mateáal von dem spez« Gewichte 3 - 2*9 fand sich Dolomit, Kalzitt 
bei 2.9 - 2.75 Muskovit, Chlorit, bei 2.78 - 2.69 Halait, unter 2.69 
Quarz, plagioklas, orthoklas und Mikroklim. Die nineralogischen unter- 
suchungsresultate wiesen somit auf einen genetischen Zusammenhang 
zwischen dem Löss und den sanden hinc M»Faragó lenkte die Aufmerksamkeit 
auf die chenische und nineralo gls che Verwandtschaft dér Nagyköröser und 
dér Budapester (vendl) Lösse*
Sédi (1942) studiertc- die machtL gén, lo-3o m erreichenden 
Lössdecken des Gerecse-Gebirges und ihre Abtragungsformen. Er gibt 
Zahlen für den CaOO,-Gehalt und die Reaktionszahlen(pH) des Lösses, so­
wie seiner Bodendecke, und für sein (pannonisches) Liegende ferner die 
im Löss gefundenen fossilen Bodenzonenf Mit diesen Daten versucht er 
seine Ansicht zu stützenr dass die Abtragung des Lösses nichts anderes 
als ein Karstphanomen* Entkalkung ist*
Die in den 3o-er Jahren angesteliten Lössuntersuchungen 
von Vendl-Takács-Földvári (1935, 1936), sowie Marié Faragd-(1938) er- 
möglichten es, den Verband des Lösses mit seinen Liegend-schichten, 
sowie einzelnen lokálén Sedimenten aufzudecken. Die Rolle des lokál an- 
stehenden Muttergesteines wurde von Kezdi (1959) nit einem D i agram be- 
státigt, welches das Verhaltnis von Transportentfernung und Korngrösse 
darstellt* Nach Absolvierung eines Weges von 3o km erniedrigt sich 
dér Korndurohmesser unter o.o2 mme Dér Löss muss alsó einen geringeren 
Transportweg zurückgelegt habén. Damale habén sztrókay (1936) und spater 
Miháltz (1955), Kriván (1955) sowie Moldvay (1961), neuestens
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Kriván-Rózsavölgyi (3964) u».s»w« angenoaaen, bezw. óit unter.’uchungs- 
daton auch einen Materialtransport aus grösserer Férne zu belegen ver- 
sucht- Die Vertreter beiden Ansiohten stehen dabei auf dea Boden dér 
aol.xschen Entstehungstheorie des Lösses,
Nach 19^5 können vár eine Verbreiterung dér angewandten 
Untorsuchungsaethodik, eine intensivere Benützung dér von dón jjachbar*- 
wissenschaften gelieferten Untersuchungsergebnisso beobachten. Geolo- 
gische, ingenieurgeologischor bodenaechanischo, hydrologische, neteoro- 
logische und baugewerbliche Erf-hrungen heben dió Eigenschaften des Löss 
in cin neues Licht gestellta
Die zűr Unte.rsuch.ung dér lonainerale angewandton aodernon 
Hethoden dér DTA-, TG~» Röntgen- und elektronnikroskopischen Analyse 
dient uns heute zűr Bewcrtung dér Rolle dér Feinfraktion dér Lösse5 
Eine betraohtliche Anzahl dér Matc-ri. luntorsuohungen richtete sich an- 
fangs auf den Nachweis dér typischen Lösse, insbesondere bei dér Charak- 
teristik des Aufschlusses von paks9 E m e n  grossen Aufschwung erfuhr 
auch die konploxe Analyse dér fluviatilen Ablagerungen, sovvie dór unter 
dea löss h&ufig anstohenden pannonischen Sediaente.- Es seien erwáhnt 
dió untersuchungen von pákozdy-ungár-váradi (1949V  Mezősi-Donáth 
(1954), ssabó (1955), G^Csajághy (1.957), Heraan mI ' (1954, 1956), 
Bi^ló-Török (1963), Molnár (1961- 1963, 1964)., ■ sie ergaben die Notvjű&f- 
digkeit, die Nachbarsediaonto dc-r Lösse (ia Hangenden und Liogenden), 
sowie fluviatilö Talfüllungen nach aineropetrographisohon Gesichts- 
punkten zu vergloichcn* parallel zűr nikroskopischen Analyse dér Grob- 
fraktion dér Losso hat M/Vogl (-Földvári) die DTAHjntersuchung dér 
Po.infralit ion eingeführt (1953)* Ihre Resultate sind von Kriván (1955) 
angezweifolt wordens so hielt or die Rolle des Iliit als Anzoiger 
aines einstigen Trockenklinas für nicht be\vicsen„ Mezősi (1959) hat 
das Vorhandensoin des Illits in den Ablagerungen des südlichon Teiles 
dós Alföld östlich dér Tisza nachgowiesen, doch gerade in den frag- 
lichon Lösslehaerj keine lonainerale gefunden. Über die neuesten Ergeb- 
nisse dér Untersuchungen auf dea Gebiete dér Tonninerale ist in 
Földtani Közlöny, dér Zeitschrift dér Ungarischen Geologischen Gesell- 
schaft (1963) ein referierendes sondorheft erschienen0
Ádái-i-Marosi-szilárd habén (1954) das profil des pakser 
AufscjJLusses ausser den herköaali chen norphologischen Angaben ergánzt 
ait Daten des caGO, -Gehalfces dér Schichten (5*84 - 24.21 %), des 
poreninöex (o«6 - í) und dér Bruchfcstigkeit (0.6 - 1 .3 kg/ca ) f neu 
beschrieben. untersuchte Löss- und Laiaen-Zonen dieses profiles habén 
uns seitoea ( 196o) bei unsoren Studien übor die innere Zorstörung dór 
Lösshügel bei einen naturlichon Wassergehalt dér Schichton von
7 - 17 % folgende v/orte ergebonj i - o0o48 - 1.3o2, wáhrend dór ent- 
sprechende pórenindex 0 - Oo99 - 1*36, das Volungewicht>  e 1.35 - 2*o5 
gefundon wurde® ^
St efanovits-Kiéh-szücs (1954) habon bei ihrer Aufnahae 
dér pakser Löss- und Laiaenzonen. sowie dér eingeschalteten S-nd~ 
und schlann-Schichten folgende Werte bestiaat j Caoo - Gehalt,
PHf Hyg^oskopizitát, Huausgohaltr tg *austauschbarl Kationén,
Suaae von Ca + Mg und von Ga + Na in %-en, relatives Verhaltnis zwi- 
schen dea austauschbaren ca und Mg und schliesslich DTA-Bestiaaung
V *  des Porenvolumens (37*6-5o%,)
- 2o -
6o3 Csné
des TonanteileSo ITau szebényi hat (1954-) diese Angaben noch durch 
Komgrössen- und Mineral-Bestiaaungen ergánzt, Die Bewertung dér Resul- 
tate hat für die Abstannung dós Materiales das Konitat Tolna ergeben,
Es ist souit für dicsen Aufschluss dér transdanubische Ursprungsort 
dór Ablagerungen erwiesen und s^ndeinlagerungen bezeugen die Wirkungen 
fluviatiler Vorgánge; von Wolkenbrüchen* Erau szobányi hat von den 
Zahlen für die Haufigkeit dér Minerale in den einzelnen Schichten aus- 
gehend, auf Ablagerungszyklen geschlossen,,
Kriván hat (1955) als Wí-iterentwioklung dér früheren 
Aufarbeitungen dea Aufschlusses von paks in vertikaler Richtung in 
Abstánden von 2o cn von einander proben jgenoaaen (236 Muster)s sie bo-« 
denaechanisch analysi.ert und statistisch bewertet. Die Korngrössen- 
auxienkuir-/en? bestinnt nach dér pipettonaethode von Köhn, hat er in 
Abschnitte nit den bezeichnendcn K o m d u r c h n e s s e m  von D. = o,o2 na}
D =* o»o2 - o*o5 un, D^ - o^o5 - Óul na, D^ , = ^ o , l  au g e t e i l t *  Zűr 
K l n m z e i c h n u n g  dér S o r t i . e r t h e i t  d i e n t e n  i h a  d i e  Q u a r t i l w e r t e #  Es wurde 
d a s  Vo.rhaltni.s Q /d u n d  w e i t e r h i n  d i e  Verhaltniazahlen d + D^/D^ 
sowie D.-/D, zűr ' C h a r a k t e r i s i e r u n g  dér A b l a g e r u n g e n  verwenuet#
Er konnte ^überall den kcntinuierlichen übergang z w i s c h e n  d e n  Loss™ 
Schichten und den sie gliedernden fossilen Bodenzonen, den s^den, 
Schlaaaen und netaaorphen «'sunpf"-Lössen, oder dér staubablag,_ rungen 
auf den einstigen '’nassen Gebieten" nachweiseno Da Kriván ganz auf den 
Boden dér Theorie von dér áolischen Entstehung des Lösses steht, lásst 
er nur v&rschieden geartete Ablagerungsflachen für den plugstaub, bezw* 
unter Klinaveranderungen erfolgte verschiedene diagenetische vorgánge 
als Ursache für die Ausbildung dér verschiedenen L ö s s v a r i e t á t e n  zu«
Die gleiohe nineralogische Zu. saiu-iensetzung dér Lösse und dér ihnen ein- 
gelagerten Sande zwingt ihn duzu: auch die lotzteren als aolisch zu<~ 
s>-nnengetragén zu bezeichnen3
Materialuntersuchungen von stefanovits-Rózsavölgyi (1962); 
welche untersuchungen des tonigen Anteiles dér Lösse in Aufschluss v 'n 
paks brachten, habén dazu geführt, ausser den früher anerkannten fünf 
Bodenhorizonten fossiler Boden, noch weitere anzuerkennen, Kriván hat 
in nehreren selbstándigen Arbeiten und in eincn ait Rózsavölgyi zusaanen 
in Jahre 1964 verfasstcn Artikel für? die Lösse, welche in Verbindung 
nit den Tuffit-Leithorizonten dér unteren Teile dér ungarischen Löss- 
aufschlüsse stehen, folgende Analysenwerte bezw. porositatswerte gége— 
ben ; n = 29*6 - 7^*3 %t für die Hangendschichten : n = 27*1 - 48^1, 
für das Liegende ; n = 19,6 - 66*2 $ » Kriván versuchte (l96o) seine 
Aufarbeitung des Schichtennaterials dér Grube von paks nach dér Köhn- 
schon pipettennethode nit untersuchungsergebnissen bődennechanischer 
Bohrungen nach dér areonetrischea Methode zu par^llelisierenö Auf Grund 
dér Korngrössenbefunde hat er die obenerwáhnten Anteile Dg und Dj zwi­
schen den Durchnessern o0o2 - o.ol au als; *'Stannanteil i§r Les­
se” bezeichnet, in welchen D den Anteil D^ i m e r  überwiegt* Er führt 
die Vergleichung dieser Antexle nit den Mongen von D. nnd in %-exi^  
Jurch^ Kriván (l96oa) hat ferner den von dér Donau auf ihren inundations- 
horizonten abgelagerten Schlanu nit schichten dér Gruben von paks und 
Szekszárd verglichen, wobei er e b e n f a l l s  dió K o r n g r ö s s e n v e r t e i l u n g  und 




A.Földvári hat (1956) Lösse dcs Bakony und des Velenceer- 
Gebirges unter Anwendung verschiedener stabilisatorc-n auf die Korngrössen- 
verteilung hin untersucht* Dabei konntc er in Löss Matériái des Lösslie- 
genden (s*B* Gránit-, Bauxit---partikéin, Mangangehalt) nachweisen. In ei~ 
ner weiteren ^rbeit aus den jahre 1956 hat er "typiscbe’' und "auf nasse 
Fiáchen abgelagerte" Lösse. beide aus den alföld, untersucht, u * zwar 
naoh verschiedener Methodikc
Eine detailiorte Tjntersuchung des "Alföld-Löss" naoh 
Komgrösse, nineraiogisoher Zusannensctzung, DTA-Verhalten, Röntgen­
und kolloidchenischen Ve.rhalte-n habén Frau V«Széky und K* Szepesi gegebenr 
wobei sie versuchten, den problen dér sedabodenbildung auf einen neuen 
Wege beizukonnen. Es wurden wertvolle, vielseitige Ergebnisse erzielt, 
dió auf eine Bildung von ca/0H/2 in grösseren Massstabe in dér Natúr 
gedeuteb werden, das aus Bodensilikaten nit Krystallgitter aaorphe Ten- 
substanzen bilden soll* IJach ihrer Ansicht bildet sich das Ca/OHp. aus 
CaCO-r des Lösse s unter dér Einwirkung des Grund was ser s«} Daraus ziehon 
die Autoren den praktischen Schlussr dass in Lössgebieten nit höheren 
Grundwasserstand die künstliche Bewasscrung schádliche Folgen habén 
kannf weil sie den stand des Grundwassers noch weiter hebt und dabei 
die Alkalisierung des Kulturbód ens fördert.
Uagár hat (1957) einen Versuch genacht, die nach ver~ 
schiedenen Methoden erhaltenon Korngrössen-Verteilungszahlen kritisch 
zu vergieichen* Er befasste sich dabei nit den Methoden von Atterberg*
Köhn und den a^oonetrischen Verfahren, ausserden wurden die bei Anwen- 
dung von stabilisatoren nöglichen Fehler und die Wirkung verschiedener 
Vorbereitungsweise des zu schlannenden Materials, wie; vorhergehende 
Trocknung, Desaggregierung: schütteln wáhrend verschieden langer Zeiten. 
Kochen u«s«w® behandelt. Seine Feststellungen weiohen in nehreren Be- 
lángén von den Resultaten Földvári-s (1936, 1956) ab, Eine Unrechnung 
dér nach den verschiedenen Methoden erhaltenen Resultate in einander 
wird als unnöglich bezeichnet, weshalb die Anwendung einer einheitlichen 
Untersuchungsuethodik zűr Emöglichung des Vergleiches dér Zahlen 
enpfohlen wird. ungar hat (1961) die physikalischen paraneter dér auf 
nassen Terrain gebildeten; dér ülföld-Lösse und die zahlen für die sei~ 
ner Meinung nach auf inner trockenabebieten abgelagerton* typischen 
oder transdanubischen Lösse (hauptsáchlieh aus dér ungebung von Duna­
újváros) nitge'éeilt. Seine Resultate werden aus 32 Kornverteilungskurvenj 
177 Bestinnungen dér Fliessgrcnze und des plastischen Index, aus 119 
porenvolunennessungen, lo5 Raungewichtszahlen, 123 Feststellungen des 
kapillaren Wasseranstieges wáhrend fünf stunden, S'J Karbonat- und 168 
pH-Bes fcinnungen abgeleitet. Er erhielt für Alföld-Löss feuchter Ablage- 
rongsgebiete: Du = o.o25 * o.o35« U = lo - 3o, F = 3o - 42 %, ,
P = 18 - 25 %, Pi = 7 - 2o %t e = o.54 - o.8, 4* = 1.9 5 - 2.1 t/n^, 
fíinfstündiger' kapillarer Wasserhub h/5 = lo - 3o cn, zwanzigstündiger 
desgl. h/2o *. 2o - 5o cn. loo-stündiger Hub b/loo = 5o - 80 cn}
OaCD = 8 - 32 pH = 7*7 - 8.8, Dieselben paraneter ergaben sich an 
seinen typischen Löss von Dunaújváros zu U = 21.5, F = 29 - 34, p = 2o - 22f 
pi = 7 ~ 14, e = o»7^ *" 1*°8,a = 1.42 - 1.72. Er findet daher als 
Unterschied dér beiden Sediaentarten nur einen Unterschied, bezgl» de.r 
Lagerungsdichte dér Komor. In Jahre 1964 hat dann tfngár seine unter-* 
suchungen bereits auf weiteroLössarten aus(_,edelint 1 es sind dies 3
- 22 «
6o5 Csné
1® Löss dér trookenen Landfláchen, 2* Losslehae unter Wald gebildet,
3* Flugsandhaltiger Lösst 4* Infusions-Löss, .5, Lösslehme dér Steppe,
6„ Alkalisierter l ö s s 5 (Anbei eine tabellarisohe Zusammenstellung dic­
sér Detailuntersuchungen*) ungár zieht hiebei alsó sowohl geologischer 
als aucb rein bodenmeohani.sciie Gssichtspunkto vereint au Rate* Da er 
nur die áolische Entstehung anerkennt, versucht er dió gemeinsame sub- 
aerische Bildung aller angeführten Lössarten zu beweisen und halt die 
geíundunen Differenzen nur für eine Folge von Metamorphisation nach dér 
Ablagerung, Deanach schlagen die Untersuchungen von ungár gewisseraas- 
sen eine Brücke zwischen den sonst gesondert betrachtcten geologischon 
und den bodenphysikalischen wirkungsfaktorén*. Auf diósén Zusaaaenhang 
hat auch Rónai (1963) hingewiesena
Es  ^-heint angebracht, nunmehr die bodenphysikalischen 
Kennziffern dér un$arischen lösse nach den Mitteilungen von szilvágyi 
(1954) j  Kezdi (1959) und Mosonyi-papp (1959) anzuftihren ,5 W lo - 25 % 
(in Dunaújváros lo - 2o %)3 F = 2o ~ 27 % ( in Dunaújváros 28 - 34 %)i 
p = 17 - 2o p = 3 - 7 % (in Dunaújváros 8 - 12 %)•> Zs = 13 - 17
T = 22 %, E = .1*7 - 1*9 g/cm?, V max = 4 ~ 12, Zsl = 1  " 3 ,  spez*
Gewioht (Angabon. Szilvágyi-s* ( 2.33 - 2r. 55) and ere Autoren; 2«68 - 2*78. 
Maxiaaler kapillarer Wgsserhu^ = 3 xny e (Dunaújváros) = o»8 - 1^1 j 
n e 35 - 66 fot k = lo" ■ 10’-" cm/sec? p./ 'Tongehalt ( in Dunaújváros) =
*.;72 - Oc9j^*= 1*5 ■“ l‘j8 t / n (bei dea v/assergehalt dér plastizitats-
g r e n z e ) = o«6 - 1*5 kg/ca2j %  nv - o*8 » 2 kg/ca2 in Dunaújváros 
o»5 - 1.5 kg/cu2s ReibungösjJakéI (trocken)y>= 25°5 Kohasion 0 = 3*5 
t/in2a Vordichtungswiderstand M = loo - 25o kg/ca2s Kezdi bestiaate die 
Durchnássung des Löss unter Regenwirkung und fand sie maximal bis 
1*5 m hinabreichend, in soiner Árbeit finden sich «Bodenprofile” d0h* 
Boh,rpr»file ungarischer charakteristischer í,össgebiete« Ács-Selxneczi 
(1958) g i b t  bei dc-r Oh a rakt e ri s i 0 rung von L ö s s - S e d i n e n t e n  ant dass 
ein Anteil von méh? als 2 % an dér praktion o,o2 aa Korngrösse oder 
kleiner, verbunden óit einea U-Wert grösser als 15, o d e r  a b e r  ein 
Anteil an dér g e n o n n t e n  Fraktion grösser als lo verbunden juit einen 
U kleiner als '15 als I n d i k a t i o n  für F r o s t e a p f i n d l i c h k e i t  anzusehen 
ists was b e i  strassenbauten b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n  a u s s c Dies bedeutet 
für uns3 d a s s  w i r  a o r p h o l o g i s c h e  i'/irkungen dér periglazialen Frost- 
zone ebenfalls i n  d i e s e n  z u s - a a a e n s e t z u n g s p r o v i n z e n  erwarten dürfen,
Die Arbeit von Abeljev (1952), sowie die anlasslich 
dér i.usführung dér Bauten in Dunaújváros vollzogenen Forschungen von 
AcBallá (1954), Kezdi (1954, 1959), Egri-Rétháti (1961) habén die 
Aufaerksaakeit auf die Makroporositát dér Lössev und ihre Vernichtung 
durch Jruck- und wasser-wirkungen sowie den dadruch verursachten 
Zusaaaenbruch dér Lösse gelenktc Bei einea solchen zusaaaejibruch des 
Lössbaugrundes wird dér durch scheinbare Kohas.ion (verklebuiíg^der Kör- 
ner durch Reibung bezw. den zwichen ihnen bestehenden Wasseraenisken) 
bewirkte lockere St.rukt'urzustand durch Druck, sowie
durch sickerwasser, welches die Vifasseraenisken verdrangt? vernichtetc 
Als Resultat ergeben sich Verdichtung und yoluaverringerung des Ge« 
steinesa Die Intensitat dieser Vorgange wird von dér Korngrösse, dér 
Art dér Kornverteilung, von dér Pora dér Körner und ihrer anfanglichen 
Lagerungsdichtc, von dea wasser« und Kalkgehalt, sowie den, in den Löss- 




Abbruch von Lössen von Dunaújváros (68 Muster) untersuchts welchc durch 
folgendo boderuneehanischa paraméter oharaktera.siert warons F = 29 -34 %j 
p = 2o - 22 %i Pj_ e 7 •- 14 %? natürliches W = 8 24 %; vor Elnleitung
dér Uiitersuchungen bestiaates Y/o -■ o.o3 - 4*5 %i o = o«74 - l*o8j
n = 42*6 - 51*9 % j V = l t42 - l.»75 V g 3 í k = o<>9 » lo"*5 - lc2 «. lo“5 cn/secj
Kapil 1 arwasserhub h/lo = 57 ca, h/loo = 99 ca, h/looo = 235 ca$
U = 4o 8 — 12c 5 * Ausserdea wurden dlc aassgebenden Korngrössen-provinzen 
angegebén* Bei dér Beschreibung dcr Versuchsaethodik wird die grosse 
V/ichtigkeit dér o.rsten Überflutung hervorgehőben* Dió Fora dér Körnor 
hat nach Balla ( 1954) nur in Ausaasse bis 8 - 12 fí oinen Einfluss auf 
das Re sül tat, wáhrend sonstige Fehleraöglichkeit*a' (zobc bei dér Be-- 
schiokung dér Versuchszellen) bis zu 2o - 3o % Fehler verursaclien 
körmén.
Egri-Rétháti schatzen dón porenindex des l-össos von 
Dunaújváros auf e = o*8 « 1 und dió Bruchfestigkeit auf ^ - I kg/ca .* 
Földes-Rétháti (1961) teilten für den transdanubis chen Löss (auf 
Grund von untersuchungen an Matériái von Dunaújváros) folgendo physi'-- 
kalischen Kennziffern aitj schorfestigke.it - 108 - 3 kg/ca2s ip = 26-3o°. 
c = 4 - 6 t/a2: wáhrond sie Belastungen bis 1&5 ~ 2 kg/c£i2 für zu™ 
lássig e.rachten. In beiden Arbeiten wird die Verautung ausgesprochon? 
dass durch Drainage die Gefahr von Zusacnenbruchen vermieden werden 
karai#
V/ir habén uns ait dér Jírage des Zusanaenb.rucv>os dér 
Lösssedinence von 196o ungefongen intensiver bosohaftigt und es dünkt 
uns, als ob es uns durch dió Einführung dér Experiaentalnethode gelun- 
gén wáro, cinen dér Hauptfaktoren dér Lcsserosion z'a erfassen0 tfnser 
AUgenaerk richtete sich neben dea Verkarsti.uigsphan.oaen; auch auf Vor~ 
gangé dér Verdichtung und dér Auflockerung des natürlich gelagerten 
Materials, Wix konnten aus dón vielen Hunderten bodenaechanischon Bohrun- 
gén ia Gebiete von Dunaújváros Zahlenwerte für den zusaaaenbruch dér 
betrachteten Sediaente able.it en; aus denen für dieses phanoaen Linien 
gleicher Werte konstruiert werden konnten* Gleiche Untersuchungpn sind 
bei Vác (Fundierung dér Donau-Zenentfabrik) an Bohrungs- und Abbruchs- 
Material ia Gangé. In beiden Falién ist auf den Lössplateau selbst 
eine Schádigung kaua zu verzeichnens dagegen tritt an den Randern dér- 
selben in den Erosionsgráben des phánoaen dér Auflockerung und dós 
Abbruches dér hohen Y/ánde stark hervor. Die Versuche ergaben an die- 
sen Orten setzungen von aehr als lo ca? ja vereinzelt sogar 5o caö 
Ausser dxesen ia Labcratoriua gewonnenen Erkenntnissen berichten 
Földes-Rétháti ( 1961 ) auch über die aöglichen Fehlergrenzen und er— 
wáhnen 2*5 - 3 a  aáchtige Verrutschungen in dér Natúr. Ihre detaillier- 
te aorphologische und genetische Auswertung für das allgeaeine Geschehen 
ist ia Gangé*
Die Lössforschungen des Baugewerbes habén uns wertvolle 
Erkenntnisse geliefert, Die ^rbeitcn von ,Ibert (1962 und 1964) fülircn 
die schichtenweise analyse von Aufschlüssen in den Materialgruben von 
aehr als 3oo ungarischen Ziogelein an., Tjntersuchungsobjekte waren un- 
ter anderen dér berühate ,»ufschluss von paks3 joncr von Monde und dió 
aeisten und besten Lössaufschlüsse des Alföld und SO-Trans Janubiens*
Für sie ergaben sich folgende Mittelwerte dér für die Industrie wich» 
tigen Kennziffern : Gehalt an Tonsubstanz 2o - 60 %, wenigstcns 15%..
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Kaieit-Doloaitgehalt o *• 25 % { uaxiaal ,3o fúr dón Brennprozess 
schadliche Best and toile ia Schláaarüokstand naxinal 2 „5 ~ 1«8 In dér 
Korngrössenverteilung* Praktion unter o*ol no Durohnossor 3o - 5o 
nininal $o plastizitát naőh Atterberg lo - 2o ír.. Mininun 8 %j 
Wassergohalt in Verarbeitungssust-ande 2o - 3o schrunpícasszahl luft** 
trocken^ 5 % f bei dér Erhitzung 6 Aussérden fiadon sich noch eine
Menge volistandiger Bauschanalysen; Korngrössonangaben, Peucrfcstigkeits- 
werte in seger°~en. bei verschiedenen Brenntenperaturen festgestellte 
lincare Schwindungswerte, zahlen für das V/asseraufnahasve ra ög en s Raun- 
gewichftözahlen in Werke, welches soait au oh zu einer charakterisierung 
dér urigarischen Los® eine gute Grundinge lieferta
Die Korngrössenbestinnung gilt nit Recht als eine dér 
Hauptnethcden zűr Abgrenzung verschiedener Losstypen ven eiaander®
Leider können durch die heute gebraucshlichen D a r s t e l l u n g s n e t h o d e n  dér 
Korngrössonve.rteilung und suanenkurven auf einer pigur nur verhaltnis'" 
nássig \venige? naolioh etwa lo sedinenbarten gekennzeichnet wordenc 
Es orv/les sich darui notwendig eine Darstellungsnethode zu finden, welcho 
erlaubtj die für die i,8sse charakteristischon Kennz-iffern übersichtlioh
i.n einen Diagrann unterzubringen und dabei dennoch eine gute bildlicho 
Treanung dér verachiedenen Lössvariétáten eraöglicht* Dabei dienten 
uas als Grundla; «n ; die Projektionweise von Vendel (1959)> dió von 
Kriván 1955 bcfolgto unt ersucLungs art dér Lösssediaonto von' paks in 
Be zug auf Ko.mgrössenverteilung und deren Auswertungf sowie die in dér 
Arbeit von 196o desselben porschers énthaltenen aothodischen Beaerkun— 
gén über aeoh.ani.sche zusaaaensetzung dér einzelnen LÖssprovinzon und 
die "stuiusfraktion” dér Lesse ( Da + Dj » 0^02 - o.l nn)> sov/io die 
von air dór bodenaoDhanischen Forschung entlehnte Verhaltniszahl 
U  -  d 5 0 / d i 0 ,
Wir versuchton ciné Darstellungsaethodo zu benützon. 
welohe sich auf die wichtigsten struktur;faktorén griindet; nanlich 
Dg + D3 d4i, die Löss-Staanfr aktion. (Ko-Fraktion) und den Grad dér 
Sorticrung* Beidé- Werte sind aus dér suaaenkurve abzulosen, bez;w« zu 
erreohnen* zűr charakterisierung des Sortierungsgrades bedienen vvi' 1 \á 
nicht dér gebrauchlichea Quartilworto? sondern des in dér inp-en- -v.r» 
praxis benützten Allen~-H:.zen Quoticnton für Jen c* -h- "^s’.gkeits- 
grad j u = d6o/diO0 Er bietet den Vorteil, dass er in erhöhten Masse 
die geringeren Korngrössen: alsó die für die Lösssediaente so wichtige 
»toni.geis Praktion berücksichtigto In unserea Diagraaa figurieren auf 
dér vertikalen Ordinatenachse die Gewichtnprezente dér praktionén 
D2 + D3 /d»i. o« o2 - o,l an/ Auf dicsér Achse entspricht jeden prozent
5 an Abstanda Auf dér wagrechten ^büzissenachse sind die Uerte íür oen 
U n g l e i c h h e i t s g r a d  nach A l l e n - H ^ z e n  aufg e t r a j e n ?  Es entspricht bis 
U = lo jedea Zahlenwert auch hier 5 an, zwischen Uio b í ^ s u ^  aber 
jeder Zahl von U die Lángé v o n  1 ca« Noch höhere M a a s s e  von ( j n s o r t i e r t -  
ha.it habén v/ir auf dér rechten seite des Graphikons nur für dió Ge" 
wichts.nrozer.te dér L ö s s f r a k t i o n  auf d é r  ordinate angegebeifc V/ir be- 
fcrachten es als einen Vurte.il dieser D'’1'stellungsrro.lseE dass auf dér 
Suxienkurve die e i . n z e l . n e n  Sü-i-'^en+typen nit jc einen punkt von einen— 
dér abgetrennt v/é r d e n  k ö n n e n .
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Wir gebéidén so a: .f dea Graphikon exn Gebiet des typi« 
schon L ö sscs dass von dér S‘<aaafr aktion grösscr als 65 -• 67 % und
andererseits von dér Linio begre ízt wird, die bei den ungleichheit ■ 
-e^ aiiLen kleiner als u = 6 gezoger wcrden kann,. Rund un dieses Gebiet 
verteilerr-si-íh in eineiu langges reckten Zwickel die Lesse dér "nassen 
Ablagerungsflaeh©ait^_Von hior a s gegen die rec-hte Ecke des Graphikons 
sehreitend, stellen siob.~<Üc un ;elagerten, "dureimassten" und "suapf"'-' 
Lösse einj wáhrend in dér linkéi jücko des Diagraans und untén die 
starke sortierung zeigenden unc die unsartiérten sandigen und flug- 
sandigen lypen zu finden sind- ja ein plastischeres Bild des suaaen~ 
kurventyps zu be komáén, babén wxr von den erwáhnten punkten ausstrahlen-* 
de Vektoren engesetzt, auf denon einerseits nach roehts in %~en die 
D/j. -Praktionsaenge dér die o,. 1 ua-Korngrösse iiberschreitenden Körner 
des sandigen Bereichs, andererseits nach links in %-en die D]_ ••'TOaktions- 
aenge dér Teilohen kleiner als o0c2 na, alsó die schlanaig-tonige 
Praktion abzulesen ist. Die Vektoren bedeuten wie ervvahnc Gewichtspro- 
zenbe und je 2 %-en entspricht die Lángé von 1 nn0
Hit H ü f e  dieser Darstellungsart war es noglioh. nicht 
nur die 236 suaaenkurven dér pakser Sedinente, sondern auch viele 
Hondert soastige gchláaaanalysenergebrápse an Kustern des Alföld und 
Iransdanubiens in c-iner übersichtlichen einhoitlichen Darstcllung 
u n t é  rzubringent> E-ine früher angegebene Auswertung dieser zusannenfáss en- 
den Darstcllung eraöglichte die Rückkonstruktion ^ypischen suaaenkurven 
dér von pécsi ( 1962) unterschiedenen Sedinenttypen; áolische, fluví. -! 
gehangebodingte, durch solifluktion entstandcüaa^Öesabl.ag:rur!r'enP Ban­




i = spez. Kennziffer für Grundbruch-Gefahr
D1 = Kotfagrössen^o* ol2 - o«o5 mm in Gew-%.
D2 = Korngrössen o„o2 - Oc.o5 ram in Gew.
D3
= Korngrössen 0,05 - o.l ram in Gew.-<%,
D4 a Korngrössen o.l mm in Gew,-$«
Q75
s Qaartilswert 75 %
Q2.5
= Quartilswert 25 %











K = Durchlássigkeit sbeiwert
c Kohasion
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Löss Szentlórinc 34 21 13 18 . 25 5,o
dér Bonyhád 37 2o 16 17 27 6 {o
trocké- Mázax 31 2o 11 19 22 2,o
nen Ab— Pécs(Patacs) 31 2.0 lo 17 24 5,o
lageatxgs- lí agy bu dmér • 38 21 17 1? 28 6j o
ffcc heíi Kadarkút** 33 22 11 18 25 6,p
Laim- Bonyhád 45 2o 25 23 3o 6, o
zonen Máza 47 2o 27 21 3o 5,5
Nagybudmér 4o 21 19 19 27 5,o
Ófalu 5o 2o 3o 16 31 8, o
Kadarkút 33 18 15 18 25 4,0
Löss** Soltvadkerfe _ 27 29 2,o
haiti** Soltvadkert - - - 26 29 2,2
ger Soltvadkert - - - 25 28 2,o
ílug» Nagykálió - - - 24 27 2,3
sand Nyirbogét - - ~ 25 28 2,1
Sand- Kecskemét _ — 24 26 2,o
loss Kecskemét 21 17 . _S_.. 21 26 3,5
Infu- Szeged 36 16 2o 16 26 6,0
sions- Szeged: 35 15 2o . 18 26 4,4
löss Szeged■ 25 19 7 18 21 1,2
Szeged 32 19 13 18 24 3,5
Hódmezővá­ 39 19 2o 19 28 5,o
sárhely
Csongrád 42 21 2o 18 29 5,2
Step- Szeged 35 19 16 2o 26 3,o
pen- Tápé • 43 25 18 24 29 3,2
1ÖSS" Hódmezővá­ 41 2o 21 2o 28 4,3
lehm sárhely
Csongrád 42 22 21 19 28 5,o
Alká­ Orosháza 55 21 34 26 33 5,5
li- Örménykút 71 2o 51 2o 33 6,7
sier- Nagylak 48 2o 27 22 31 5,5
tér Nagylak 42 2o 22 18 29 4,5
Löss
+ (Lösslehne von Waldbodenprofilen)
x In Muster x enthalten Succinea oblonga usw«
xx In Muster xx Schalenreste von pupilla muscoru usw*
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d e a ?  1 Ö p: a a r t e n
MaB.tíge- 
bsnde 












Zeit für Porén- Poren- 
ga&®~ ziffer volu- 
liohen trooken mén 
Zerfall tc?"\ 












Re aktiont - 
- Zahl des 
TJassera-u- - 
zuges 
p H /H g O
o- o46 25 18 5o 0 '19 0 47 1,42 lo 25 7r 5
o ^ o4'7 27 2o 60 o,73 42 1,56 lo 23 7,5
xj * o5o 25 5 11 o,75 43 1,54 12 27 8,0
Oj049 24 lo 16 o*78 44 1,52 11 25 8,0
0 f 0-^ 7 25 16 35 o,78 44 1,52 6 14 8,5
0 j o47 26 7 13 °.j85 46 1,46 8 16 8. 0
0 3 o49 r-» 15 o?5o 33 1,00
■ímim 2 7 j 5
0» o45 *.» 27 60 o,5o 33 1,02 0,5 1 7?o
r >47 2o 12 19 os52 34 1,78 5 11 7,5
o,o5o <-> 12 r. - -* 3 7 7to
0 , 060 13 5 lo 0,63 39 1,63 3 7 8 fo
o no75 2 5 o,57 36 1,74 11 25 8-5
C..071 2 2 3 o?57 36 1 ,7 4 7 16 9,o
Oj o62 2 5 6 o t55 35 1,78 9 2.0 8,,o
0 n o65 2 4 5 o,58 37 1,75 4 9 7,5
0. 068 2 3 4 o,56 35 l.7*í__ 3 8 7,5
0 • 066 6 °í7 1 o:59 37 1*68 11 25 8,5
ü 5o53 . 1 4 3 5 o,52 34 1,74 9 2o 1a ?.....
o?o43 36 55 of 72 42 l-.6o 15 34 8,0
0 - o45 r a 7 11 0,62 38 7*>7° 16 36 0,5
0, o^5 5 7 0 , 6 4 39 lj68 15 34 8,5
0 - 0* 11 17 o,59 37 l,7o 17 38 8 ,0
0, * ) 11 15 of67 4o 1,65 6 14 8, 0
0 -  y*7o <rm 12 18 o,73 42 1;59 8 18 8,5
0 , • 55 9 21 1?19 54 1,25 9 2o 8jO
0 v o55 «* 12 25 o,95 49 1,41 11 25 8 ,0
oeo52 8 12 1,08 52 1,32 9 2o 7; 5
-j ü 'í-8 <W> 14 18 1,22 55 le 24 1,0 2^ A . 0
O f >47 88 15o 0; 87 46 1,50 9 2o 9,5
0L 55 r1 r 2o 3o 0,61 38 1,74 7 16 9 ü°
o p . ^ 5 t 22 26 0,60 37 1,75 V. 8 18 9,5
0 j o 5 ° 25 « o,59 38 1,76 * 2o 9,o
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Die Bodoutung von cpartaren; fossilen und Relikt-Bodenbildungcn 
in do-r Ausgy^tvJU>űng_d\ir JBoJ^nd^jsk^H^garns
paul stefanovits
ín Ungarn cnthalten die Böden dór Gcgenwart zahlreicho 
ElenontOf dcron .aisbildung in dór geologischen Verg^ngenheit erfolgt 
war* dió Gesotzr.ássigkeitcn dér gogenwártig vorhandenen Bodendecke lás­
son sich nur in Kenntnis dex Entstohung und Bntwicklung dieser Resté 
befriedi-encl deuten, in Gobiufccn dió von Biluvialeis bedookt gewesen 
•,varon? blieben nur vereinzelt spuron von Bodengebilden friiherer porio- 
den erhalten woil da» sich foribewogende Eis di.e oberfláchlichen ver- 
haltnisnassi díinnen Bodenschlchten zerstört hatte© In ungarn hingegen? 
wo es auch in dór Eiszeit- kelne Eisdeoke gab, unterblieb dieser all~* 
geneine Vorgaag dér Bod’enzerstörung0 Daraus folgt allerdings noch nicht., 
dass die frühare Bodendecke unversohrt erhalten goblieben war« Das 
niedeyschlagsreicho Kiina le. Tertiár begünstigte dió Arealerosionf 
nicht ninden war die Bodonabttfá&Ung durch Linearerosion, Auffüllung dér 
Tálcr durch Dcrasionj sowie durch Solifluktion und Deflation,, Dennoch 
konnten die álteron'Gebilde an einigen geschützten stellen den Erosions- 
vorgang überdauerns besonders, wenn sie unter die Schutzwirkung von 
durch I-uft odor y/asser vorfrachtoten sedinenton gelangt waren„ Diese 
früheren* alteren Bodengebilde blieben in zwei Fornen bis in die Gegen- 
v/art hinean orhalton,- als fossile Böden und als Rest- oder Reliktbödenc
Verand erungen dér Böden v/áh rend dér Fossilisation
poss.il werden jene vorzeitlichen Bodenbildungen genannt, 
die durch spatere Ablagerungon bedeckt wu.rden, was zűr FoLge hatte, 
dass ihre Entvvicklung z m  stillstand kan, und diese Gebilde in den je- 
weiligen Entwicklungsstadi.ua konsorviert surfon, in vielen Pálién blieben 
jedoch auch diese fossilen Böden nicht weiterhin unveránderta Di.e ur~ 
sachen davon liegen in den Altern dér Kolloidéj in dér Unkristallisie- 
rung von substanzen und in Veránderungen dér o.rganischen stoffe.,
Es ist bekannt, dass frisch gefálltes Eisenhydroxidr 
aber auch andere Verbindunr;en uit dér Zeit Uawandlungen erfahxen- ein 
in dér Kolloidik als ".JLtern" bezoichneter Vorgong* Dadurch wird’die 
LÖslichkeitf die peptisierbarkeit und, in vielen Falién, auch dér 
Krlstallisationsgrad dér Subst-nzen veránderta
- 3o ~
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Auch die Unkristallisxerung kann betrachtliche Veránderun- 
gen in den Eigenschaften fossilor Böden zűr Folge habén, solange dér 
Ijrbodeü. sich auf dér Oberfláche befand, war derselbe anderen Tenperatur- 
und Druckverhaltnissen ausgesetzt als spater, nach erfolgter Überlage- 
rung durch noue Sedinente. unter den ver&nderten Bedingungen waren jene 
kristallinischen Verbindungent die sich in Gleichgewicht ..át den frühe- 
ren Verháltrissen befanden, nlcht nehr stabil, und trachteten eine dér 
neuen Lage angepasste Krietallforn anzunehnen. Oft nanifestierte sich 
die U':iwundlung nur in dér Abnahne des Kristallwassers, doch genügt auch 
das un sichtbare Veranderungen hervorzurufen* von dieser Árt nag die 
CJngüstaltung dér Kalkausscheidungen in den Urböden sein, den zufolge an 
Stull dér ursprünglich konpakten Konkretionen gegenwártig nur noch Kalk- 
kírbonatherde von staubfeinen Matériái anzutreffen sind.
Veranderungen in den Eigenschaften fossilor Böden gehen 
auph vor sich zufolge von Unwandlungen dór organischen substanz. Es falit 
auf, dass in den dunkel gefárbten fossilen Horizontén vergleichsweise 
nur wenig organische stoffe enthalten sind, und auch in dér Löslichkeit 
dorselben weichen sie von den neuzeiblichen Böden erheblich ab. Es kann 
angenomen werden, dass die organische substanz des Bodens, die be stan­
dig unter den Einíluss biologischer Veranderungen steht, selbst Ver­
anderungen, Unl .gerungen erfahrt, sowie die Daseinsbodingungen dér Bódén­
ál kroben aufhőren«
Verándern können sich die fossilen Böden auch unter dér 
Einwirkung noch eines anderen Faktors, nánlich dér aus dér überlagernden 
Schicht oinsickernden salzlösungen, Besonders in Bodenschichten, die 
untot* Löss kenserviert wurden, kann oft bc-obachtet werden, dass die 
ursprünglich sauren Horizonté nachtraglich aufgekalkt wurden und ihre 
Eigonschaften sich sonit durchgreifend verandort hatten. Die schon 
ausgabildeton und vergrabenen Bodenhorizonte können nachtraglich durch 
Eedukticnsvorgange vergleyt werden, die enthaltenen Eisen- und Mangan- 
verbindungen können mobil werden und wieder zűr ^usfállung gelangen, 
dabei Hester oder neubranartige Belage bildend.
Auch physische Einflüsse können veranderungen dér fossi­
len Bődön verursachen, wobei dann nicht mehr die Horizonté in ihrer 
ursprünglichen schichtung, sondern nehr oder weniger stark zerkleinerte 
und verlagerte Reste derselben angotroffen werden. physische Verande­
rungen dieser Art können durch Erosion, Derasion oder Kryoturbation 
yerursacht sein. unter den Einfluss dér Erosion verbleiben die ur­
sprünglichen Böden versfrúnmelt zurück, die verfrachtete substanz ver- 
mengt sich schichtenweise mit anderem Matériái, zufolge dér Derasion 
ninmt die Máchtigkeit dér Bodenschicht am Fusse des Hanges stark zu, 
Kiesfaden oder dér bunte Wechsel verschieden gefarbter schieijten be- 
statigt die Aufh&ufung infolge von Verschleppung, Die Kryoturbation, 
die Veranderungen bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen, können 
das Vermengen dér Schichten miteinander an Őrt und stelle bewirken, Die 
entstandsnen Fornationon sind Eiskeile oder -Kámme, Garben, Sacke oder 
Késsel; doch können die umgelagerten profile auch Tropfenböden sein*
Allé diese Veranderungen, bzw. Veránderungsmöglichkei- 
ten wurden aufgezahlt, um die schwierigkeiten zu veranschaulichen, auf 
dió mán stösst in Bestreben, die urtfprünglichen Eigenschaften dér fos™ 
silón Böden sich vorzustellen und aufscheinen zu lassen.
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Eino ande.ro Fornf in dcr urzoitlicho Böden orhalten ge~ 
blieben sind, ist die dór Roliktböden* Dieso wurden nicht von schütz^rw 
dón sedinonten übcrlagort- sondern befandcn sich seit i.hrer Entstehung 
auf dér Gelándeoberflachec In ikren Schnitt wi^erspiegoln sich sowohl 
die bodenbildenden Einflüsse die den natüriichen Gegobonhciton von einst 
ontsprechen, als die Auswirkungen gegenwártiger Bodenbildungsprosesse*
Sie stellen alsó neuzeitlichc Böden dar, deren Muttergesteine altere 
Bodengebilde sind, Ihre richtige Boirrtoilung.. die Erklárung dér an dón- 
solben beobachteten Erscheinungen ist viellelchi darum so schwierigr 
weil die Wiricungen dér oft re cht unterschiedlichon natüriichen Faktoron, 
donen sie- zu verschiedenen zeiepünkben ausgcsetzt waren, gogonwürtig 
kelne raunliche und zeitliche Differenzierung nehr ernöglichen* Hoch 
schwieriger gestaltot sich d.ie Deutung von profilon., wenn ein fos sil­
ler Bodeiij dér alsó bograben gewesen, durch dió Erosion wieder freige- 
legt wurde, und Bodenbildungsvorgángo dór Gegcnwarb bereits Zeit ge~ 
habt habén, auch ihrorseits wirkung-n zu zoitigen» in solchen schnit- 
ton genischten ursprungs wurde die kontinuierlicho Bodenbildung zeit- 
weilig unterbrochen und sotzte sich dann wieder fort0
Das Qbigo vtvrausgeschiokt soion nun Data und Bcobachtunaa- 
nsi'orial aufgeführtj dar aus dió diluvialo urgeschichto dór Böden u n g a m s  
sich abloiton lásst*
Fossd le Böden dér vorpleistozáaon Zeit
Soweit bokannt, sind die áltesten Bodengebilde ungarns 
auf dóra Rőten pernsandstein erhalten gebliebena Vorwiegend in Hügel- 
land an plattensee, und in Mecsek-Gebirge finden sich j.eno lebhaftroten, 
tonxgen oder kiesig-sandigen Schichten, die terrestrischen Ursprungs, 
alsó Böden oder ungelagerte substanz von solchon sind.
Ein anderes, rőt gefárbtes Bodengebilde entstarait den ppo~' 
logischen Sekundarzeitaltur> Tjntcr diesen Gebilden findet sich dór 
liche Juraboden nur in Forn abgetraguner Resté, in den rőt gef-l.rb'een 
Kalksteinonj Bauxit aus den Kroidezeitaltér, sowie dér als gleichartig 
orachtete, den Kalkstein begleitende Rotton blieben in grösseren Mongon 
erhalton*
Über die Entstehung, Eigenschaften und Vorbreitung dér 
.rőt gefárbten; tonigen Gebilde wurden zahlreiche The-őrien entwickelt, 
in ungarischen Schrifttun borichteten hierüber ötvös (l96o) und yadász
(1956)? dér letztere brachte die Entstehung dér Rottone in Zusannenhang 
nit dér Bauxitbildnng*
Nach jener Ansicht, die wir nit Kubiena (1956, 1958) 
teilen, sind Rottone als produkte zweier voneinander abwe.ichendor Vor- 
Sángo zu erachten® Dér eine ist die Rubi.fi k.-"M.,on? welcho in v/echsel von 
Fouchte und Trockenheit stattfindet und dór Wár;^ dnrfj dcr -Jidorc 
Vorgang ist die Lateri.tisierung unter bestandig feuchtv.'a.r.ion Verhaltnis-- 
sen, und die danit verbundene Bauxitbildung.
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Es kann nicht behauptet werden, dass gleicher ursprung 
íju gleichen nineralischen Aufbau oder gleichen chemischen und kolloidi- 
schon Eigensohaften führen muss* verschiedene Eigenschaften können in 
dór gleichen genetischen Gruppé eine Rolle spieleru In Terra rossa-Böden 
s:'nü Tone vora Kaolinit- wie vein illittyp anzutrefféri, auch Mineral<- 
gonisehe korámén vora
Nach Ergcbnissen eigener Untersuchungen sind die ungari- 
scüon Rottone auf unterschiedliche Weise, zu verschiedenen Zeiten ent- 
standano Bodengebilde, die ihrer Zusannensetzung nach vöm Kaolinit- 
odur von illittyp sein körmön*
Ebenfalls nicht le.icht ist die Kennzeiehnung dér Tertiár- 
böden, n,:.imlich dér Eozánrotboden und des "Nyirok" aus dem pannonischen 
Zeitaltel’o Die ersteren sind an Kalkstein und Kalksteinschutt gebun- 
dón. die letzteren an Andesit~ und Riolithgebiete. Dér geneinsane Zug 
boider Gebilde ist} dass sie in die Gruppé dér Reliktböden gehören und 
doutlieh sichtbare spuren gegenwártiger Bodenbildungsprozesse aufweisen.
Ein anderes Bodengebilde, das auf pannonischen Sedinen- 
ten erhalten gebliaben ist* gehört in die Gruppé dér wiesenböden 
('<huiiique” * Gley)# Die spuren derselben lassen sich in dér Ungebung des 
plattenseesj überhaupt in traasdanubischen profilén beobachteru Die 
Sorié von süs swas s ers e dija ént en wird hier nehrfach von Bodentáldungs- 
vo.rgángen űit Aufhauí'ung von organischen stoffen unterbrochen, das 
Ergebnis sind fossilo oder wiesenbodengebilde. Die schwarzen, grauenr 
oft in Kohlenausscheidungen konzentrierten organischen Stoffe (tersei­
ben, wie die Aufhaufung von kohlensaurea Kaik darunter, sind deutliche 
Merkmale hydronorpher Bodenbildung.
Possile Böden des Quartá^s
Wie es einen schaxfen geologischen Trennungsstrieh zwi- 
schon den Tertiár und den Quartár gibty wie weséntliche unterschiede 
in dér pflanzen- und Tierwelt dieser beiden Zeitalter bestehen, ebenso 
grosse Verschiedenheiten sind auch im Charaktcr dér Bodenbildung vor- 
lianden* Tertiárgebilde sind den gegcnwartigen Böden ungarns sehr un- 
ahnlich, von Beginn des Diluviuns an wird die Aehnlichkeit inner duet- 
licvher*
Die Grenze zwischen pleistozán und Tertiár ist vielleicht 
durch das Erscheinen von Löss und von darauf. ausgebildeten Böden an 
besten angedeutet.
In feuchtea Lagen ist diese Grenze verschwem ien, denn 
falls die Quartársedinente Ablagerungen aus seen oder Elüssön- darstellen, 
entstehen darauf keine anderen als hydronorphe \.yiesen- oder Moorböden# 
Doch sind die hydroaorphon Gebilde des Tertiárs in höheren Masse von 
Aufháufungen kohlensauren Kalkes begleitet, als jené des Quartárs in 
allgeneinen, wahrscheinlich zufolge des wárneren Kiinas und dér dadurch 
bedingten stárkercn Verdunstung und Schwankungen dér Tenperatur. Auch
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In Bezug auf die organischen stoffe weichen diese Böden voneinander 
abo Die Hunussubstanzen dér Tertiárböden sind stárker verkonlt, dunk- 
ler gefárbt, und schwerer löslich, als jene in Quartár- oder Moorböden,,
N<->ch grösser sind die unterschiede in Bodengebilden 
trockener Lagen. Die von Beginn des pleistozans stamnenden Böden deu- 
ten darauf hin, dass das. Kiina danals bedeutend wárner als das gegen- 
wártige war. Die Böden, bzw. Bodenreste woisen betrachtliche AufhaU- 
fungen von Kaik auf, derselbe hat seine ursprüngliche Harte schon 
weitgehend eingebüsst und ist nur in staubforn vorhanden# charakte- 
ristisch ist ein stark toniger, roter Akkuinulationshorizont, in dessen 
unteren Teil betrachtliche Eisenausscheidungen v örkömén. Diese 
Konkretionen, deren Grösse und Máchtigkeit oft jené einer Handfláche 
erreicht, deuten auf intensive Verwitterung und Auslaugung hin, zu- 
sannen nit dér rőten Farbe sind es ^nzeichen dafür, dass in Laufe dér 
Bodenbildung die subtropisch warne, gute Durchlüftung des Bodená ge- 
wahrende periode vorherrschend war, jedoch in YJeehsel nit feuohtwarnen, 
die Verwitterung fördernden Abschnitten, Die gleiche Richtung dér 
Bodenbildungsvorgánge wird angedeutet durch jene Böden, die auf dér 
Kiesdecke alterer Flussterrassen entstanden waron, z»B* in Donautal, 
oder auf den Terrassen des ursprünglichen Baufes des H usses Rába, Die­
se Bödenf die schon von íreitz als Reliktböden bezeichnet wurden, wei- 
3en rote, tonige Horizonté in Kies auf. und sind leicht von den jünge- 
ren Böden auf quartáren Oberfláchen zu unterscheiden#
Ein produkt des gleichen Zeitalters iá: das an Fusse dér 
Ogbirge Mátra und Bükk vorb.ruitete rote, tonige Gebilde, davon die 
vorzüglichsten schnitte bei Kereosend, Atkár, und in dér Ungeféind von 
Miskolc bekannt sind*
Die zu Beginn des pleistozans entstandenen rőten Böden 
verschwinden óedoch nit zunehnender Abkühlung des Diluvialkiinas, es 
treten Geiilde an ihre stelle, die den gegenwártigen Böden nehr gleichen.
Die Bodenbildung in pleistozan
An zwecknassigsten dürfte es sein, die Bodenbildung in 
Quartár an Schnitt von paks zu erörtern, und die Verhaltnisse anderer 
profile nur ergánzungshalber anzuführeru
Es ist dies dér Schnitt, über den die neisten nit boden- 
kundlichan Methoden erzielten ^ngaben zűr Verfügung stehen, toils aus 
eigenen Untersuchungen, (1954, 1961) teils aus solchen von Fpau saebényi 
(1954).
Es ist zu betonon, dass wir nicht nur die Lehnbander ge~ 
nannten Gebilde als Böden erach.en, sondern auch den Löss, sowie dessen 
auf verschiedene ^rt und in verschiedenen Masse ungewandelten Fornen,
Ohne die genaue Altersbestinnung dér einzelnen schichten, 
und die daraus ableitbaren vorgange zu berühren, können aus den Vor-
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stchcnden die f'olgenden allgeneinen Gcsetznassigkeiten abgeleitet werden*
In Di.luviun lösten trockenere, kühlere, nit sedinentbil- 
dinig verbundonet 3owie feuehtero und wárnere perioden oinander ab0 Wáhrend 
die ersteren die Lössbildung förderten, hinterl.iessen die letzteren die
Eod enhori z ont efc
Dér Löss ist nicht einheitlich, zu unterscheiden ist die 
Mltere Fornj. die weniger kohlensauren Kaik enthalt? rostfeckig und 
frostíblatterig ist, von dér jüngeren Fornation óit nehr kohlensauren 
Kaik. und Wurzelspuren* Diese Unterteilung várd auch durch die Qualitát 
dér Schwerninorale bestatlgto
Dér Löss erfuhr nach scáner Ablagexung betrachtliche 
Veranderungenf wie es aus Dünnschliffen klar hervorgeht, Die prinaren 
Mineralteilchen vorwitterten teilweise und nahnen dengenass brauno 
Farbe an; zun Teli éntstandén Sekuiidaraggregate aus denselben, denzu- 
folgc la Löss eine flockigef netzartige Kikrostruktur, bald deub licher, 
bald schwácher zu erkennen ist. Dér tíberg^ng zwischen Löss und den 
Bődenhorizenton ist kontinsd.erlich und abgestufte In den Dünnschliffen 
sind auch die Kai.zitausfül1ungen und kleine Eisenausscheidungen sicht- 
barr v/elchc ebenfalls produkto von in Löss stattgefundenen Veránderun- 
gen s-indr
Die Eod enhori z ont e können zwei lypenf den Tschemosjon 
und den braunen Waldboden zugezáblt werden* zwischen beiden gibt es 
jedoch zahlreiche Übergan<;e» Als allgeneine Gesetznássigkeit gilt; 
dass dér Akkunulatáonshorizont in Waldboden unso toniger und röter 
ist, je alterer Zeit derselbe entst^nnt* auch in den Tschernosjonbö- 
den sind dió Merkr.ir.le de.r Tscharnosjone dér Gegenwart nicht anzutcff on§ 
ihre Karbonatkurven verlaufen abweichend, auch ihre struktur ist ver— 
andért? auf Grund dér Tiergánge (Krotovinen), dér Hunusbildung und 
anderer norphologischcr Merknale ist jedoch dér Tschernosjoncharakter 
nicht in Abrede zu stellene Dér Boden zahlreicher profilé ist nehr al3 
tschemosjonb.raunor Waldboden anzusprechen, weil sich die spuren bei- 
der Vorgangé erkennen lassen^
Es gibt* besonders in den jüngeren Lössschichtens 
schwach entwickelte Bodenhorizonte, die bislang nicht gobührend be- 
acht-et wurden, sie sind grossenteils durch schwache Aufhaufung von 
BUnus und schwache Ausbildung dér struktur, begleitet von nássiger 
Karbonát aufhaufung;, gekenuzeichneto
Die Bodenhorizonte grenzen ohne Übergánge an den Löss0 
In .Richtung auf den überlagemden Löss ist die Grenze neist verschwon— 
ncn- infolge zahlreicher y/urnröhren und Tiergánge, doch auch ohnedies 
ist dér übergang nicht scharf#
Waldböden sind durch eine hunose schicht nit den Löss 
darüber verbunden, ein Zeichen dafür, dass die Veránderung des Kiinas 
und denzufolge dér vegetation in nehreren Abschnitten vor sich gegan- 
gen war8 Dengenáss wurde die Waldbodenbildung, sowie die danit verbun- 
dene Auslaugung und Verwitterung, nach den Aufhören dér Lössablagerung 
durch nássig warne und nássig feuchte Bedingungen hervorgerufen. Diese, 
nehrere zehntausend jahre láng andauernde periode dér Bodenbildung wur~ 
de abgolöst durch cinen Tschurnosjonabschnittr dér iiunusaufháufung in
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den vorher entstandenen Waldboden bewirkte* Dies ist nur vorstollbar 
unter dér Annahnc eine 3? parallelen Veránderung von Kiina und vogeta- 
tion,; wobei das Kiina trockener geworden war und die Baunvogetation 
vergraste, schlicsslich durch die steppe ersetzt wurde. Die in inner 
grösseren Mengen erscheinenden t.ierischen Bodenbewohner vernengen die 
cinzc.lr.en Horizonté niteinander. auch dér aus den nat?h und nach cin- 
sotzenden staubfall entstandeno Löss wird in die oberen Horizonté dér 
profilé eingearbeitet, Auf Grund dér Krotovinen lásst sich feststellen, 
dass die beJenbewohnanden Tierc, vorwiegend die kleinen Nager, auoh 
Wáhrend dér Lössbildung an őrt und stelle verblieben waren, nur nit 
de.? Verstárkung des lössfalles verschwinden sie, als die Grasarten, die 
iimen als Aesung dienten; bereits wesentlich abgenoonen hatten.
Eben de^selbe Vorgang? und dér stufenweise Überg^ng lásst 
sich auch bei fossilen Tschernosjqnen nachweisen, hier ist die biologi*- 
Suhe Tátigkeit. die Mischwirkung dér Tiere, noch stárker. Diese ist 
golegentlieh so intonsiv, dass dór hunose Horizont nehrfach durohge<~ 
knetet erschcint, es kounen sog. Wespennest-Bodenhorizonte zustande, 
diese sind den v/ürnern zuzusohreiben, welche daaals viel nassiger sein 
nussten als in dér Gegenw.xt;0 Eben dieselbe Mischwirkung, nit Röhren 
von lo~12 :m Durchnesscr und 2 bis 3 a tief unter die hunose Schicht 
.roichend3 ist auch in den Bodons^hi chten bei Monor, Mende und Lepsény 
zu beobachten*
Die Verbreitung dér fossilen Tschemosjone und braunen 
7aldbÖden entspricht nicht völlig dér Lage in dér Gegenwart. in Gebie- 
ton5 wo gegenwártig die y/aldboden£ildung vorherrschend ist, konnten 
unter den fossilen Böden oft; Tschernosjoaschnitte gefunden werden, so 
bei Monor und Kaposvár* Ebenso können die fossilen Böden in den gegen- 
wiirtigen Tschernos.jongebieten yaldböden sein, wie des öfterén bei 
Hévizgyörök und paksc in jenen profilén, die nehrere Horizonté enthal- 
ten, können neist auch nehrere Bodentypen nachgewiesen werden*
Soltén sind auch andere Bodentypen vorhanden, bzw* 
iassen sich solche nit sicherheit nachweisen, wie in Schnitt bei Sirok 
óin schwach pseudovergleyter brauner Waldboden nit Toneinwaschung*
Fossile Bodenprofile blieben nur dórt; erhalten, wo die 
Solifluktion und die Auffüllung dér Táler durch Derasion nicht kraftig 
vor sich gegangen, und zűr Zeit dér Lössablagerung keine allgeneine 
Verlehnung erfolgt war* Aus diesen Grunde sind in den lössartigen Ab- 
lagerungen in den westlichen und nördlichen Randzonen von u n g a m  keine 
fossilen Bodenhorizonte zu finden*
in Sand komién viel weniger fossile Bodenhorizonte vor, 
in y/iesenlagen hingegen gibt es nehr Reliktböden. In Sonogy und entlang 
des Marcal-Beckens sind an nehreren stellen Schnitte nit Toneinwaschung 
und »‘£ovárvány" anzutreffer.j auf Grund dér Eissácke lasst sich fest- 
stellen, dass hier die Bqdenbildung schon vor dér letzten Vereisungs- 
periode eingesetzt hatte*
Sowohl in Sand-, wie in Lössgebieten finden sich in den 
fossilen und Relikt-Böden oft die Spuren dér Kryoturbation. Es seien 
nur einige charaktcristische Typen erwahnt, die eine auf ausgedehnten 
íláchen vorkonnende E^scheinung aufweisen. In Schnitt bei Kerecsend
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sind swei Hori&ojate si^ eJxtbar, dér eine ist fossál, dér andere ein He- 
Ü-ktboderic 3ei.de wurden durch ProstexnwirKVuag <^hcJ\Li<ilr v^ xaiwiea^ fcj 
í.m ersterwkhnten bildoten sich Garbó AÍkxraen, im letzteren Eiskamme*
Ein charaktoristischer Tropfcp^^xlan ist im Profil bei Atkár kenntlicK, 
lm Sandprof.il bei Sávoly wurden Tundrasácke und Késsél von Kovárvány~ 
Schichten umrissenc
Aus dieser Aufzahlung geht auch hervor, dass die Boden~ 
bildung im Pleistozán nicht kontinuierlich und einheitlich war. In 
manohem Pleistoaanprofil sind allé Typen vöm Sumpf- und Wiesenboden an, 
íibor Tschernosjome und braunc Viíaldböden bis zu den braunen Waldböden 
mit Toneinwaschung anzutreffen, neben dem Löss und in verschiedenem 
Masse abgeánderton Varianten desselben^
Die Kenntnis dór fossxlen und Restböden ist nicht nur 
dcshalb von Bclangf weil sie wichtige Schlüsse auf die Geschichte dér 
Bodendocke und auf die natürlichen Bedingungen zűr Zeit dér Bodenbil- 
dung ermoglichtj sondern auoh darum, weil diese Böden auch die Ausge- 
staltung dér Topographie und den Bildungsgang neuzeitlicher Böden er- 
hoblicb boeinf'lv.sst habén* Dics ist vorv/iegend auf erodierten Fláchen 
kenntlichj weil die in Rede stchenden Gebilde dér Erosion mehr Wider- 
stand lcisten, als dér Löss. In Hanglagen wird die Abtragung oberhalb 
dér somit rur Oberfláche gelangten Böden verlangsamt, unterhalb der- 
selbeix dagegen butfo.hleunigt0 Demzufolge nimmt dér Hang unregelmássige 
Forrnen an0
Dió zűr Oberfláche gelangten Bodenschichten weichen 
auch in ihrem Tón- and Karbonatgehalt vöm Löss ab# Demzufolge spielen 
sich. die Vorgánge dér Auslaugung, dér Tonbildung und Toneinwaschung 
vernáltnismássig schneller ab als im Löss.
Auch aus diesen Beobachüunger> crhellt, dass das Studium 
.j ,í’ fossilen und keliktböden irt. TTn g n m  eine thoorotisch wie praktisch 
hochwichtige Aufgabe darstel.lt.
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Lössvorkommen bei Paks und entlang dér Donau
Jenő Szilárd
Das eigenartige Kiima dér Galzialzeit sicherte im Laufe 
dér pleistozánen Vereisung im Raum des Karpaten-Beckens günstige Bedin- 
gungen zűr Entstehung dér Lösse. Die Lössbildung ist ausser den Gegeben- 
heiten des günstigen Klimas* auch durch dér, aus dér Poriglazialzeit 
stammenden Oberfláchenformr durch den Jahresdurchsohnitt und dér zeit- 
liohen Verteilung des Niederschlages, durch die Gesteineart des Liegen- 
den, und durch die Stárkc cor lösszerstörenden periglazialen Vorgánge 
boeinílusst*
Die obi.gén Faktorén beeinflussten in Vcrschiedenem Mas­
áé die Umstande dér Lóssbildung in den einzelnen Gebieten des Karpaten- 
Boekens® lm Laufe dér pleistozánen Vereisung waren neben den, zűr Löss­
bildung nöuigen klimatischen Gegebenheiten, die anderen optimalen Be- 
dingungen im östlichen und süd-östlichen Teil Transdanubiens, entlang 
dér Dcnau. in dér Tafellandschaft im süd-östlichen Teil des Gebietes 
Kezcföld am besten vorhanden.
Die Lössdecke erreicht deshalb im mittleren Donautal die 
grösste Dicke. Dér Lössaufschluss dér Ziegelei von Paks kann mit 
Bohrungen e^ganzt, eine 60 m tMcke Lössdecke aufweisen. Aenliche Löss- 
dicke ist am tektonischen - erodiortcn Hochufer des Donauabschnittes, 
zwischen Paks und Adony bekannt. Die vertieften Forschbohrungen bei 
Dunaújváros? beweisen auch eine 5o-5o m dicke Löss-Schichtenreihe, aber 
die Lössdecke ist zwischen Paks und Adony auch nicht dünner. Die 
Bohrung von Dunaföldvár kann es beweisen, dass mán in diesem Gebiete 
auch nicht selten eine 4o-5o m dicke Löss-Schichtenreihe finden kann,
Eine charakteristische Eigenschaft dér dicken Löss- 
Schichten dér Donau ist, dass sie durch gut erkennbare fossile Boden- 
schichten gegliedeifc sind, Die letztzeitigen Forschungen konnten sogar 
einige Lössbánde gliedernde (proviluviale, deluviale) Schichten fliess- 
wasserigen Ursprungs aufweisen. Im Aufschluss dér Ziegelei von Paks fand 
mán 6 fossile Bodenschichten, und im Untergrund dér Ziegelei konnte 
mán die pannonischen Schichten durchbohrend, noch eine Bodenschicht 
auffinden. Ausser den, die Lössbündeln gliedernde 7 fossilen Boden- 
sohichten waren hier noch 2 proluviale Sand-?mehrere deluviale Schich­
ten erkennbar. Bei Dunaföldvár konnte mán auch 6-7 fossile Bodenhorizon- 
te unterscheiden, Die erwáhnten wertvollen Aufschliisse dér dicken 
Löss-Schichten, entlang dér Donau, - die durch fossile Bodenzonen,
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fluviatile Schichten, und deluviale Abhangolösse gegliedert sind - 
besonders dér Aufsahluss von Paks, sichertcn den ungarischen Forschern 
von den dreissigcr Johren an, günstige Höglichkeiten zűr Forschung 
dór Fragen dér ungarischen Lcsschronologl.ee> Dies zwischen den Lössen 
aufí'indbarcn fossil en Bodenzonen dienten als wichtige Base dieser 
Forschungen* Dér a u s gangspúnk t dieser Forschungen warf dass die ver- 
grabenen Bodenzonen zwischen den nasseren, wármeren Wal d ki imave r~ 
haltnisaon dér Interstadialen zustondegekommen siö.d- Die Löss- 
Schichton sind im Gogenteil* das Produkt des kalten-trockenen Steppe­
ld imas dér Glazlalen*
Bementsprechend beweisen allé- im Lössaufschluss befin- 
denden Bodenzonen.. die Interglazial- odor Interstadialzeitc Diese 
Auffassung herrschte in dór aorphologischen Literatur vöm Ende de.r 
dreissiger Jahre bis zűr Heutzeit_ bis Anfang dér Untersuchung dér 
periglazialen Abhangevorgange modernen Gesichtspunkts. Dér früheren 
chronologischon Auffassung entsprechend3 wurden die erwahnten fossi- 
len Bodenzonen in das entsprechende Schema dér Penck-Soergel? spáter 
Milankovic-Bacsák-»Ghrűnologie eingefügto Auf diesem Grunde hielt mán 
den Profil von Paks bis zűr Letztzeit einer kompletcn Schichtenreihef,
.Díj letztzeitige moderne Untersuchung dér Periglazial- 
zeit jodoch fóréért gev/icse Vorsichtigkeite Es wurde auf Grund dieser 
Forschuugsergebnisse festgesfcellt5 dass mán in den Lössen dér letzten 
(V/tten) Glazialzeit nicht nur 2. sondern auch 4-5 fossile Bodenzonen 
roifweison kanru Z.vlschen den vergrabenen Böden dér letzten Glazial- 
zoit kora. >en aus sor den Braunordezonen, in vielen Gebietcn, auch 
Tschernosem-Bödca, Tschernosem Br•/.unerdebödena sogar auch rote Boden- 
horizonte vor (Pécsi 1962^)» Es ist im weiteren auch ein hellkastanien- 
brr.une.r, krümmeliger Krotovinareicher, aber tonmineralienarmer 
Tscheruoscmarbiger Boden zu beobachto-n, dessen Typisierung und die 
klimaticche Bedingungen seiner Entstchung noch zu kláren sind0 Alléin 
das Dasein dicsér Bodentypen beweist die 0szillation von 4-5 verschie- 
denen Klimatyp im Laufe dér letzten Glazialzeit*
Die erwahnten Forschungsergebnisse beweisen es- dass 
die chronologischen Fragen Jes Pleistozans vielfaltiger sind, als mán 
es früher dachte, und deshalb detaillierte Forschungen fördern. Die, 
neben den ungeschichteten Lössen und fossilen Bodenbündeln vorkommen- 
don geschichteten Lösse, deradierte Lösshorizonte, die dazwischen vor- 
konmenden Krvoturbationserscheinungen, das Verhaltnis dér Löss- 
Schichten zu den Terrassen, im weiteren die zufállig vorkommenden Fau— 
nareste, oder archaologische Funden, miteinander in Betracht gezogen, 
können nur einen entsprechenden Grund zűr standigen chronologischen 
Gliederung dér Lösse Ungarns geben, in erster Reihe kann mán bei den 
Lössen, entlang dér Donau, besonders im Lössaufschluss voi^Faksj das 
Dasein dér V/ürmzeit alt erőn Lösse hypothesieren*
Das morphologische Bild des Lössgebietes, entlang dér 
Donauj ist sohr abwcchslungsroiche Dér o"tliche Rand des Gebietes ist 
5o~6o m hochy und brieht nit cinem scharfen R;mde in das Donautal ab, 
Ausser den tcktonischen Bewcgungeft opicltc auch die erosive Tatigkeit 
dér Donau eine grosse Rolle in dér Entstehung des Randesr Westlich 
von diesem Rande erhobt sich eine 15o-l6o m hohe LÖssfláche, die durch
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-/taio, no.i?g— V;j&Jae ~ cairS-östliche, in die Richtung dér Donau laufen- 
dcj jzA-orn) ioh breite und tiefe Erosionstáler und viele Derasicnsrt&ler 
gogliedert sind., Dier. mit errt&*íuoxküien "Lösstáler"
Lössabhánge, Lössdol^jaoooPei-oliern den Farmű&EhiheJbz des GcJxLcies.
Das hohe Randgebiet, entlang dér Donau ist dur-ch klei.no 
Táler: Wascerrisse stark zerstückelt, ausserdem korámon hier auch 
Rutsohungsvorgánge oft vor (Kulcs, Dunaújváros), Die Abhánge sind im 
allgemeinen mit, hie und da ziemlich dicken (lo-15 m), mit den Abhángen 
parallel laufc-ndon feingeschichteten lössigen-s^ndigen Abhángeablagerun- 
gén bedeckt. Diese Tatsache beweist es, dass sich óin grosser Teil dér 
Lössdecke, schon in dér Periglazialzeit, in mehreren Phasen übersiedelt 
hat. Die in den Aufschlüssen einiger Abhánge (auch im Aufschluss von 
Paks.) bofindbarcn geschichteten und ungeschichteten Löss-Schichten be- 
weisen es. dass dér Löss dér höheren Plateaus, d«h« ihr Staubmaterial, 
sich in mehrstufigen, einunder stufenweise beckenden Derasions-Talsys- 
temen (Delien) in die Richtung dér Táler bewegte.
Die guten Tschermosemböden dér Lössfláchen, entlang 
dér Donau. sind die besten Anbaufláchen des Landes. Die Beherrschung 
dér Bodenerosion und dió Bewásserung dér intensiveren Kulturen ist
aber eine wichtige Aufgabeo
621 Csné
Beschreibung ues LÖssprofils bei. dér Ziegelei Paks 
Dr^I-aul Stefanóvits - Johann Rózsavölgyi.
ofo - o-,5 üi gelirumelt., Farbe hell graubraun, feueht lo YR 6/2{
trocken 4/2, schvvach hur..iosr rezenter Boden*
o,5 ~ 3,o m Lössj fahlweiss, 5 Y 8/3 und 7/3? mit charakteristisch
poröser Struktur? wonig V7urzelspuron>
3.0 - 8,5 m hell fahlgelb: 2,5 Y 8/4 und 7/4, viele SchneáJsengehause
enthal.tender,- schwaoh lehmiger Löss*
In südlichon Teil d e s  Schnittes s e m i p e d o l i t h i s c h e  Tál- 
ausí'Ullung sichtbar* Die Lössschicht i s t  g e g l i e d e r t  
durch cinen schwach entwiekelten BoderJ. ő r i z  o n t  und e i n e n  
bei 7,2 m vorhandenen, in dér Lángé v o n  2o b i s  3o m  zu 
beobachtenden? 1-2 mm dicken " K n o c h e n p l a t t e n h o r i z o n t " , 
die Gubstanz desselbon Ist kohlensaurer Kaik, dér a n  
Verwitterte Knooiicnplatten e r i n n e r t ® I m  Löss v i e l e  
s c h w a r z e  Wurzels p u r e n e
8,5 - 9,o a Sandige Schluffschicht mit "Schauer^-Kies. Die Grösse
dér Kaikkonkrctionen erreioht 5 cm0 Dér Sandige Schluff 
ist geschichtet.
9.0 - loso m BodcrJtorizont mit plattiger Struktur, Farbe hell grau~
braun, lo YR 6/3-6/4. schwach humos^ Abwáírts Übergang 
in lehmigen loss* Wurmgange £ut sichtbar* Enthalt kohlen- 
saurcn Kaik. Die Oberfláche dér Plattén ist braun, lo YR 3/2.
lojo - 11-,o m Schwache Aufhaufung von kohlensaurem Kaik im Löss? unter 
dóm Bodenhorizonto
ll,o - 13,o m Komplex von Bodenhozazontenj im Übergangshorizont von
1/2 m Máohtigkeit Tiergange von Nagern, wie auch Wurmröhreno 
Dér eigentliche Bodenhorizont ist bráunlich gefarbt, 
feucht 5 YR 4/4, trocken 7,5 R 6/4* Strukturs verdichtet- 
krumeligo
Aus den Untersuchuugsangaben geht hei’vor, dass wahrend dér 
Bodenbildung d^e Auslaugung von kohlensaurem Kaik, AufhauXuüg von orga- 
ni.scher Substanz und Tonbildung statt gefunden hat* Die Ti*rgángef 
besordors dér "Wespennesthorisont** zwischen 12.5 und 13 m lassen den 
Schluss zu, dass eine reichhaltige Fauna* sowohl im Laufe Bodenbil~> 
dung, als dér Lössablagerung* ihr Dasein auf und in dem Boden gefristet 
hat; es waren grosstonteils Steppenbewohner,> Dér "Wespennesthorizont" 
dürfte in dér V/eise entstanden sein, dass dér Boden durch V/ürner von 
betráchtlicher Körpermasse durehgeknetet wurde, wobei nicht ein Iíörnchen 
in dér ursprünglichen Lagerung verblieben war, sondern zwischen finger— 
dicken Gangén verschoben war* lm mittleren Teil des Schnittes ist die — 
ser Horizont jodoch nioht nachweisbar, hier findet sich in gleicher
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Böhe ein etark toniger Akkunál ations horizont* Diu Far be űesselben ist 
feuchtj 7,5 YR 4/4, uud sufolgo von P s e u d oglsybildung buntsoheckigr,
.Auf dér Oberflaoha- dór Strukturelonoxrte sind die Tonfilt v gui; sichtbar<.
13 - 14,5 u»Eisenf1eokiger, toniger Löss.- das nikroskopische 
Bild s ti; int nit jenen des Lösses bei. 5?2o n iiberein. nur sind hier 
grbbere Quartzbrocken in die Substanz eingelagerü,
14,5 — 15 no Z willingshorizont des obenerwáhnten, zwischen
11 und 13 n liegendon, jedoch schwacher entwickelt* Farbe dunkel, 
schwarzbraun® Aufwarbs stufen.veiser Übergang, Tiergángo vorhonden, doch 
fehit hier sowohl dér '’Y/espennesthorizont1', wie auch cfer pseudovergleyte, 
kolunnare Akkunulatioiis horizont,
15 - 16 .no Schwaoh lohoigea? Löss nit Kalkaufbauíüng, jedoch 
nhr.n Sehneekengohauso* Unter Jen Mikroskop ist das Vorherrschen des 
nikrokristallinen Zonentkalkes zu beobaehten, parallel, dazu niaat auch 
die 1-íenge dós klascischen Kalk.es zu0 Die Bráunung dór verklttendon 
Substanz ist unbedeutond, nur steilenv/eise vorhanden^
16 - 17 n» Schwach en^wiokelter Bod'onhorizont3 Farbe 3 lo YR 
5/6, Eiitiia.lt wenig kohlensauren Kaik in F ő m  von A dem. ein Hinweis 
auf nachtrágliche auí'kalkuiig:; In nürdlichen Teil des Schnittes fehlt 
dieser Horizonts statt dessen ist eine Schicht nit Kalkkonkretionen 
vorhanden*
17 '*• 19 n» Feln gcschiehteter, schwach sand.iger Löss ohne 
Resto von Schncekongeháusen© Struktur in Dünnschliff fein blattéiig*
Dér die Ilincr le unfassende Zenentkalk stellenweise geb.raunt® Auf fal- 
lend viele ki eineschwarzo? kreisförnige Resté von hunifiziertor* 
wahrschcinlich elsenreicher pflanZensubstanzn
19 - 2o n? LcsSj graur fieckig (3/o)} nit lebhaft gefárbten 
Eisenrostfieckono Farbe t 2r5 Y 7/4 und 6/4„ Sáork kalkhaltig*
20 - 21. n* Loss nit diaht gestreuten kleinen Eisenflecken und 
durch Rotton ausgefüllten Tiergangen* Stark kalkhaltig*
21 - 21,5 Von zahlreichen Wurnröhren durchsetzter Horizont 
nit Tiergangcn? die durch helle Masse ausgofíillt sind,, Wahrscheinlich 
fossiler Auslaugungshorizont.
21?5 ■" 22s5 n0 Fossiler Akkunulationshorizont. rötlich,
7;5 YR 5/4, verdichtet. In nördlichen Teil des Schnittes starker hunos* 
Dér untere Teil von "Wespennesf-Bau^ Hier ist dér braune und dér 
rote Tón st rk veraengto Dér Bildungsprozess diesesHorizontes wird 
durch die Untersuchungsergebnisse kUrgelegt, insofern intensive Ton- 
bildung aber weniger bedeutsane Aufhaufung von organischer Masse nach- 
gewiesen wera’en konnte. Eiese Schichtonreihe weiGht auch darin von 
vorerwahnten Horizont ab, dass die Wiederaufkalkung recit intensiv war„
Unter den Kikx. sVop ist netzartig-flockige, braunrot gefarb- 
te-, oisenschüssige? tonige ... ti.substanz zu beobachtenc Unter gekreuz- 
ten Hicolprisnen zei-gt sich sch •'he doppelte Lichtbr^, hung*
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22 3 - 23 a* Löss nit UuJ^orUSostf^ckou, . i o s s c u  ,'onkrotio-
nen, und KI- jx*_©fan.e Rostv von Sohaf-jc«uya£xüJiaUí.-3n, la iXirua^ ci-ii-ír
-c:lc schwucho-.P.r?>t3yjingr und Vertonung dér Ki i^ fceruhs. i~nz. Die 
Wanáungen voi porén und sonstigen Hohlráuuen ist bed< ckt nit / jchwarzer,
.luniti-zj-ort'oz- organischer Substanz von pflanzlicher Lerkunft*
23 - 28 r.u Löss nit kleinen Eisenflecken unó Kalkkonkretionen*
'Pcjütoí 2,3 Y 7/4 6/4< ijx nanchen Stellen, wie zvischen 26 und 27 a
jinnt die Zahl dér Eisenflecke zu# Dér Löss ist schw. eh eisenschílssig und 
-ehwach geschichtet> Hier sind auch nehrere grössere Konkretionen anzu- 
treffen, was auf Wasserwirkung zurückzuführen ist*
Zu diesen Sehichtenkonplex gehört auch dér bei 23 n vorhande- 
ne, von Kriván beschriebene Anphibolandesittuffit, Dér GehaXt dessel- 
ben ?n organisoher Substanz ist sohr gering, nanlich o,2 %, doch be- 
trágt die HygroskopiÉitát 11*2 , ein recht hoher Wert für anorganische 
Stoffc* Nicht einnal reiner Ment i.orillonit vernag soviéi Wasser zu bin- 
deny es nuss daher die nikrqporöse Struktur zűr Erklárung herangezogen 
werdenj dadurch wird dió Kapillarkondensation erhöht. In Dünnschliff 
sind in dér sehr fcinon? aaorphenj aus Mikroaggregaten bestehenden 
Grundsubstanz grössere BLotitkörner und kleine Mineralsplitter zu beo- 
bachten» In dér Textur und dér Mikrostruktur sind jedoch nicht einnal 
Spuren dér charakteristiseben Merknale von Löss zu entdecken* Bei 
26s5 zeigt dér Dünnschliff aus den Löss viel Muskovit, eingebettet 
in die sehwach gebráunte Kittsubstanz,
28 3o n.. Ei:ae Reihe von Bodenhorizonten* In dér Deckschicht 
geschoüktert rotlichers sandiger Löss von 3ocn Máchtigkeit. Stufenwei— 
ser Übergang nach oben, nit Tiergángenr Stark karbonathaltig# Darunter 
ein roter (5 YR 5/6 und 3/4) Akkunulationshorizont, die obere, 3o cn 
dicke Schicht aus nehr lössartiger Substanz éntstandén, die unteren 
5o cn sandiger* In dér bráunliehroten, netzartig-flockigen, eisenschüs- 
sig-tonigen Kittsubstanz diffuse, rundliche, hunose Eisenaufhaufungen 
zahlrcichu Dér darunter liegende Bodenhorizont, etwa 2o cn dick, be- 
steht aus kMkfreien, tonigen Lösstf Dér aus den obigen Schichten ausge- 
laugte kohlensaure Kaik hat sich in dér nachstfolgenden, etwa 5° on 
dicken Scliicht aufgehaufts den Anscheine nach in zwei Phasen„ In die­
ser Schicht sind nanlich Konkretionen von 2 bis 5 cn Durchnesser, sowie 
eine aus diesen zenentierte Kalkbank vorhanden.
Nach den Untersuchungsangaben ist di&ser fossile Bodenschratt 
weniger deutlich differenziert, als die vorigen» Anzeichen dér Auslaugung 
und dér Tonbildung sind jedoch deutlich erkennbar.
3o - 32j5 n* Schichtenweise sich spaltender, schwach ver- 
gleyter, rostfleckiger Löss, ohe Reste von Schneckengehauseru Die^
Schicht enthált keinen koiilensauren Kaik, nur in untersten Abschmtt 
von 3o bis 4o cn sind Karbonáté in grösserer Menge vorhanden* Auf 
Grund dér Lössstruktur und dér Aufháufung von Karbonate-n kann hier Bo— 
denbildung in stark feuchten Lagen vorausgesetzt werden, diö«. wird auch 
durch Jio Eisenbewegung wahrscheinlich genacht,
32,5 - 3* -5 n» AllnahlicA vorsandonder Lösssand, eisenschüssi^ 
und ohne Schneckengeuausereste# Die sandigen Schichten enthalten keinen 
kohlensauren Kaik. Dér Dünnsehliff dér Probe aus 33 a Tiefo lasst er-
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keimen, dass die gleichnassigen Körner dós Feinsandes von geringen Men­
gen einer eisenschüssigen, tonigen Kittsubstanz überzogen sind,,
34.5 - 35 a® Dunkolgrauer - lo YR 5/3 ~ von Rostadern durch~ 
setzter, toniger Schluff. Für das nikroskopische Bild des bei 34,5 D 
ontnonnenen Monolith9s kennzeichnond sind zahlreiche Muskovitplattchon, 
eingobettet in c&e gelblich-braune? tonige Grundsubstans, In geringer 
Zahl grobkömigej priaare Minerale und scha;^f uaris sene3 schwarze Eisen- 
konuiretionon.- Notzartig überzogen von faderu.orniger, geaderter organi- 
acher SubstanZj die? bezoichnenderweise? in den Schliffen bis hierher 
nicht vorgekoaaen war» LtLeser von Scherf als Tschernosjoa angesprocheno 
Horizont fürfte in Sinno dér obigen Angaben das E.rgebnis dér Bodenbil- 
dung unter \7asserf In Süapíenf soi.ru
35 - 39?5 Stark karbonathaltiger Lössc.hluff, nit Löss- 
schnecken© Far be s 2 E5 Y 7/4- Sfc&llenwoise Sohauerkies und Sandeinlage- 
rungen*
39.5 - 41 n* Nach untén zu allnahlich dunkier werdender Boden- 
horizont, Farbe feueht-t 5 YR 4/4a Bor rötlich gefárbte Horizont schliesst 
sich. nach óban nit abgestuftear von Wurnröhren durchsetzten Übergang
doa Löss an* Ko.hlensau;'?- t- Kaik in dér gesaaten Schicht nicht vorhanden# 
Die Hygroskopizitátszahí. weist auf Tonbildung. dió Hu-iusbestianung auf 
schwaohe üufha'afung von organischer Substanz hin0
41 •» 41.-5 a* Lössho.rizont ait liorgangen und vielen grossen 
Korükrotionon (Lángé 3o cnf Broite 5-lo ca)« Die Konkretionen verdichtet, 
nit FarbtÖnen von Rosa3
40.55 - 43 a.- LÖss von weiten Wurnröhren durchsetzt.,. nit Kalk- 
adern und wonig Schnec kénre sten,,
43 44,5 a, Nach untén zu allnahlich dunkelnder Bodenhori-
zont, rötlich.; 5 YR 4 / Mikroskopisches Bild. fihnlich den Horizont bei 
28f5 n * •Untersohied darin, dass hier sekundare, nikrokristalline Kal- 
zitkonkretionen und gut erhaltene pflanzenreste vorií^nden sindy sowie, 
dass die prináren Minerale feiner gekörnt sind. Nach den Untersuchungs- 
angaben ist dér Huaasgehalt gering, die Hygrosköpizitát zeigt betrácht- 
liche Tonbildung an? dér Karbonátgehalt beláuft sich auf etwa lo %»
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Iprofil des Lössaufschlusses bei Kulcs
Br»A.Rónai - Dr.F.Bartha - Dr.E»Krolopp
Die Ortschaft Kulcs liegt am rechten Ufer dér Donau, beiti 
südlichen Ende dér Csepel-Insel. Von einigen kleineren Lücken abgese- 
hexi erstreckt sich an dér rechten Seite dér Donau eine hohe Uferwand, 
die von Budapest nach Síiden bis zűr ungarisch-jugoslawischen Grenze und 
auch weiter bis zűr Mündung dér Dráva in einer Lángé von fasst 2oo ka 
veríolgt werden kann. In dieser Uferwand treten bis zűr Mitte dér 
Csepel-Insel oberpannonische Bildungen auf, die sich über das Niveau 
dér Donau erhöhen und óit dünnen Quartárschiohten (Löss, Schotter,
Sand) bedeckt sind. Vöm südlichen Ende dér Csepel-Insel aus, d.h, 
südlich von Kulcs sinkt die Oberfláöhe dér pannonbildungen bis zum 
Niveau dér Donau und in manchen Buchten noch tiefer. Von Kulcs dem 
Süden zu besteht die Víand des Hociiufers aus pleistozánem Löss und 
FLugsand. Die Uferwand ist bei Kulcs 4o bis 45 ni hoch und enthielt ei­
nen ziemlich betráchtlichen Teil dér pleistozánen áolischen Ablage- 
rungen, Vöm N nach S ist die Oberfláche des pannüns gewellt. Auf den 
Wellenrücken (Wellenkammen) sind Löss und Flugsand (áolische Sedimen- 
te) in den Víellentálem fluviatile Sedimente, haupísáchlich Sande 
zu finden. Kulcs sitzt auf dem emporragenden Bogén dér pannonschichten, 
ebenso wie Dunaújváros, Dunaföldvár und paks*
Dér Lössaufschluss von Kulcs falit auf die Strecke zwischen 
den Lángepunkton 1591 und 1592 km dér Donau* Die Uferwand ist hier 
135 ci hochs- aber das Hügeldach erhöht sioh. weiter bis auf 145 n* D&S 
Niveau dér Donau hat eine Meereshöhe von 95 ci» Das probenmaterial 
des Áufschlusses wurde an 3 verschiedenen Stellen aus einer Gesamt«- 
máchtigkeit von 24 m angesammelt.
Die graeulometrische Zusammensetzung dér proben und deren 
Kalkkarbonat-Gehalt werden in Abb. 1 veranschaulicht, Schlussfoige- 
rungen über die Phasen dér Lössbildung und die Zyklen dér Klima- 
sohwankungen beruhen auf dér Vqrteilung dér Lehmzonen, dér fossilen 
Bodenhorizonte und auf dér Zusammensetzung dér in diesen Ablagerun- 
gen auftretenden Gastropodenfauna, Die Bodenzonen sind auf wárnere 
und humidere Klimaphasen zuriickzuf ühren» Das Auftretcn von Flugsand— 
awischenlagern in den Lössschichtcn weist ebenfalls auf ein nieder— 
schlagsreicheres Klima hin,
Die bei dér Untersuchung dér Lithologie dér Lösswand bei Kulcs 
erhaltenen Angaben stimmen zieolich gut mit den Daten über die Aufei- 
nanderfolge dér Schichten in den Lösswánden von Paks, Dunaújváros und 
Amaföldvár überein. Die Klimaphasen werden auf Grund dér Bearbei- 
tung dér MoJCLuskenfauna veronschaulicht.
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Das Profil bei Kulcs schliosst einon insgesamt 24;5 m miichti'" 
gén. pleisfcoaanon Schichtenkcmplex auf, dér aus vier Teílen besteht,
Das Einsam.neln dér Schichtenfolge wurdo in 5o bis 14o cm grossen Abstan- 
don durchgeführtt wobei dió Menge dér- abgoschláomtcn Materiales cea 1,5 kg 
jo Probe bet rúg#. Von den untersuehten 39 Proben waron lcdi.glioh lo fos~ 
silleer, Die Faunén dér oinzelnen proben wurden in Gruppon nach ihrer 
ckologischen Eigonschaften in Tabelle 1 zusammengefasst® Die Dominanz~ 
veránderungen dér zwei wichtigsten Gruppén (káltevertragende; bzw. 
thermcphi.lo Permen) wurden graphisch dargestellt* Die .ontg-.g.&Q-&Ű»
Veriaufsrichtungen beider Kurven bestátigten die Richtigkeit dér Grup- 
pierung*
Unsere Auswertungsarbeit beruhte vor allém auf den Angaben dér 
stati itischen Bearbeitung dér Fauna,. aber vvo solcho Angaben fehltenf 
v/urdon auoh die qualitativon Vérhal cnisse borftciasichtigto
Víáhrend dér Analyse dc-r M o...luskenfauna stellte sich on heraus, 
dass sich die Faunén dór ^-pisohen Erscheinungsformen dér Lehmhorizon- 
fce und andorer Sedimente (Löss? Sand) voneinander charakteristisch und 
gesetzmássig untersoheidenn Die Fauna dér Lehmhorizonte ist jewoils 
ciné thermophilo und xerotherme Gastropodongomeinschaft? was dér Natúr 
dér Lehmbildung vorangogangenen Klimas entsprichto Die Gehauso dar 
Y/aldfauna. die dem zűr Bewalduiig und domzufolgc. zűr Lehmbildung go- 
führten KLimatypus cntspricht, \vwden durch dió Huminsáuren aufgelösto
Dic Fauna dér Los slagon deufcct in dér Regei cin kühle'.’ und 
bumides Kiima an* Aeussorst kaltes und zugleich trockenos Kiima konnte 
our im \'L nachgev/iesen wordexu Dió Festland-Begleiter dór Wasser- 
faunen markiérten im allgemeinon óin kaite3 Kiima, Das woist darauf 
han} dass die Lössablagerung oft - in Zeitabstanden von ein paar 
Jahren durch kühle? aber humide Kllmaphasen unterbrochon wurde.
Dió unterste aufgeschlossene Schicht des Pleistozanprofils 
von Kulcs liegt 7 bis 8 m hoch über dem Spiegel dér Donau* Dieser 
ziegelrote Lehm lagerte sich in dér wármsten phase eines álteren In- 
terglazials, nach unseror Meinung in derjenigen des Mindel-Riss ab.
Dér ihn überlagerndo lo,l m machtige Schichtenkomplex, dér durch 
kühleres Kiima andeutende Fauna zvcimal unterbrochen und übrigens durch 
thernophile Arten gekonnzeichnet ist, datiert ebenfalls aus dem 
Mindéi-Riss-Interglaz. -lo DLe Sedimente des Riss-Glazials überdeckt 
ein mehrere Méter machtiger, aus gerutschtem und zusanmmengeháuftem 
Material bestehender Plaistozankomplex* Die nachsto Schichtgruppe 
(3 m) des Profilé^ in dér für ein mildes Kiima charakteristische 
Lehmzonen eingeschaltet sind, kann auf das Ende des Risu Wtirm-Inter- 
giazials oder zum Anfang des Würm, gestellt werden*
Die letzten zwei zusammenhángenden Abschnitte des profils 
beginnen 3 bis 4 m hoch über dem vorigen Komplex und schliessen die 
Stufen Wttrn und Würm, in sich-, Für das W ü m  Interstadial sind 
Lehmbildung und eine Xerotherme Natúr dér Faunt, uezeichnend,, (Tabelle I)
Die Bestátigung diesor schematischen Gliederung dér Chrono~ 
logie des profils von Kulcs bedarf zukünftiger biostratigraphischer 
Unt ersuchungcn0
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9. csigafauna -.xvizi és o szárazföldi fajok
l.Ton 2. Feinschlamm 3. Grobschlamm 4. Sandmehl 5. Feinsand 6. Klein-  körniger Sand 7. Miftel-körniger 
Sand 8. Grobsand 9. Molluskenfauna •. x W asser-arfen oFesHand-ar+en ¥///Á Bodenschichten
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M i h á l y i  L . 3 .
1A6EU-EÍ -
Minta . . .
k o z e t n ó v
száma helye o.ooo-
Benennung dér Gesteine o.oo2
Anzeichen dér Prcben 
Numer und Őrt
1/8 0 . 0 - 0 . 4  Dl löszös finom homok 5.9
1/7 o.4-0.9 talajosodott lösz 7.6
1/6 o.9-1.4 finom homokos lösz I 0.8
1/5 1.4-1.9 finom homokos lösz I0.8
1/4 1.9-2.4 jellegzetes lösz 9.7
1/3 2.4-2.9 jellegzetes lösz 9.5
1 /2 2.9-3.5 jellegzetes lösz 9.3
1 /1 3.5-4.1 jellegzetes lösz 15.6
i/o 4.14 .9 talajosodott lösz 17.2
Il/a 4.9-5.4 talajosodott lösz 13.1
Il/b 5.4-5.9 agyagos lösz 11.2
Il/c 5.9-6.4 agyagos lösz 8.5
Il/d 6.4-6.9 jellegzetes lösz 6.4
Il/e 6.9-7.4 jellegzetes lösz 6.5
Il /f 7.4-7.9 jellegzetes lösz 6.6
n / g 7.9-8.4 jellegzetes lösz 8.8
Il/h 8.4-8.9 jellegzetes lösz 7.1
I l /i 8.9-9.4 jellegzetes lösz lo.5
H / j 9.4-9.9 finom homokos lösz 4.6
Il/k 9.9-10.4 finom homokos lösz 8.0
A/3 1 0 . 4 - 1 0 . 9 kissé löszös futóhomok 5.8
A/2 lo .9-11.4 talajosodott futóhomok 6.8
A/l 11.4-11.9 agyagosodott lösz 11.2
A 11.9 .12.3 talajosodott lösz 13.2
Ax 1 2 . 3 - 1 2 . 8 finom homokos lösz lo.7
12.8-13.4 finom homokos lösz 8.5
J
B5 13.4-13.9 talajosodott lösz 12.3
B4 13.9-14.9 talajosodott lösz
1 1 . 8
b3 14.9-15.9 agyagosodott lösz * 2.3
B2 15.9-16.9 jellegzetes lösz
6.8
B 1
16.9-17.9 löszös finom honok 9.8
B 17.9-18.4 talajosodott lösz 1 5 . 0
Bx 18.4-19.6 7.3
B 1 9 . 6 - 2 1 . 0 jellegzetes lösz 5.6
í 2 1 . 0 - 2 2 . 0
agyagos finom homokos lösz I 0.8
Bd
2 2 . 0 - 2 3 . 0 löszös finom homok 5.9
23.0-23.4 jellegzetes lösz 1 3 . 4
Bn






































4.3 4 .6 7.5 24.8 40.8 1 1 .1 1.4 1.3 5.9 lo .2 14.8 22.3 47.1 87.9 99.o loo .4 lol.7
lo.o 7.6 11.9 30.9 2o .l 7.1 3.1 - 7.6 17.6 25.2 37.1 68.0 88.1 95.2 98.3
6.5 9.8 6.o 44.6 21.5 1.0 o.9 - I0.8 17.3 27.1 33.1 77.7 99.2 loo. 2 lol.l
8.2 6.7 11.5 41.9 21.4 - - - I0.8 19.0 25.7 37.2 79.1 loo.5
6.6 5.5 15.9 51.4 9.4 - - - 9.7 16.3 21.8 37.7 89.1 98.5
5.8 8.9 21.5 43.7 9.2 0.9 o.5 0.9 9.5 15.3 24.2 45.7 89.4 98.6 99.5 loo.o loo.9
6.5 9.7 23.1 43.2 9.7 - - - 9.5 15.8 25.5 48.6 91.8 lol.5
9.5 lo .2 18.2 35.5 9.2 - - - 15*6 25.1 35.3 53.5 89.0 98.2
8.8 8 .1 17.4 31.o 18.9 - - - 17.2 26.o 34.1 51.5 82.5 lol.4
8.2 9.0 17.9 38.8 14.2 0.6 - - 13.1 21.3 3o.3 48 .2 87.0 lol .2 I0I .8
7.8 9.9 17.8 38.0 13.6 - - - 11.2 19.0 28.9 46.7 84.7 98.3
6.2 9.8 22.3 44.3 7 .1 - - - 8.5 14.7 24.5 46.8 91.1 98.2
6.7 8.7 22.3 48.9 7.8 ol3 - -
6.4 13.1 21.8 44.1 93.o loo .8 lol.l
7.2 8.3 21.0 46.7 lo.3 - - - 6.5 13.7 22.0 42.0 88.7 99.o
7.1 8.3 24.1 41.1 12.0 1.9 o.71 _ 6.6 13.7 22.o 46.1 87.2 99.2 lol.l 101.8
7.6 8.7 23.5 43.0 8.4 - - -
8.8 16.4 25.1 48.6 91.6 loo .0
4 .8 8.7 21.1 46.7 10.3 0-4 - - 7.1 11.9 2o .6 41.7 88.4 98.7 99.1
5.4 lo.5 19.7 41.2 13.3 - - -
lo.5 15.9 26.4 46.1 87.3 loo. 6
0.7 7.3 15.5 42.9 22.9 3.6 1 .2 o.l 4.6 5.3 12.6 28.1 71.0 93.9 97.5 98.7 98.8
4 .8 5.6 I0.6 45.2 2o.l 2 .7 o.7 o.l 8.0 12.8 18.4 29.0 74.2 94.3 97.o 97.7 97.8
9.7 3 .2 2.5 lo.2 31.4 27.9 5.6 1.1 5.8 15.5 18.7 21.2 31.4 62.8 9o.7 96.3 97.4
4 .2 13.0 3.1 10.3 27.5 25.o 8.3 o.2
6.8 U .o 24.0 27.1 37.4 64.9 89.9 98.2 98.4
5.7 21.9 5.5 37.5 15.3 1.4 0.3 0.5
11.2 16.9 38.8 44.3 81.8 97.1 98.5 98.8 99.3
lo.4 lo .l 15.9 26.6 19.3 2.7 0.8 - 13*2 23.6 33.7 49.6 76.2 95.5 98.2 99.o
6.0 6.9 19 .o 31.6 21.7 2.5 0.6 0.4 lo.7 I 6 .7 23.6 42.6 74.2 95.9 98.4 99.o 99.4
L8.6 4.9 8.8 37.5 21.4 1.7 0.2 0.2 8.5 27.1 32.0 '+0.8 78.3 99.7 lol.4 I 0I .6 I 0I .8
9.9 8.0 17.5 28.3 15.9 6.8 2.8 - 12.5 22.2 3o.2 47.7 76.o 91.9 98.7 lol.5
12.7 13.7 13.5 27.4 14.8 3.9 2.0 0.8 ll . 8_ ■r 24.5 38.2 51.7 79.1 93.9 97.8 99.8 loo. 6
15.9 14.7 9.2 37.1 14.8 3.0 0.6 2.5 18.2 32.9 42.1 79.2 94.0 97.o 97.6
5.7 14.6 22.0 41.5 9.4 1 .1 0.1 -
6.8 
— Q
12.5 27.1 49.1 go.6 loo ^ oSlol.l lol.2
3.8 7.6 16.6 22.3 22.7 12.2 4 .4 o.l
9.8 13.6 21.2 37.8 60.1 82.8 95.o 99.4 99.5
3.6 19.3 22.9 24.9 10.9 2.3 o.7 o.l
15. 0
n X
18.6 37.9 60.8 85.7 96.6 98.9 99.6 99.7




Te /• 3o .9 61.6 92.8 loo.l loo .8 loo.9
H* O • O lo .3 5.7 44.5 I6.0 4 .8 1.2 - 5»D 25.9 31.6 76.1 92.1 96.9 98.1
8.8 3 .9 11.9 38.6 19.4 5.0 2.0 - £ 0
«Lo#Q 22.7 34.6 73.2 92.6 97.6 99.6
6.3 5 .8 15.1 32.2 25.5 5.4 1.5 - 12.2 I8.0 33.1 65.3 9o.8 96.2 97.7
2 .2 6 .8 19.1 4o.6 16.4 0.9 o*2 - 13.^ 15.6 22.4 41.5 8ü.l 98.5 99.4 99.6
lo.3 14.4 2o.2 19.4 11.9 5.9 2.4 0.1
















1 D l o  
mm 0
D6o D 9 o
1
O  ' 0  -H 
03 "r-4 .03 
• H P  S  +>
•r-t O  hp 2
N  *H §  0
®  £  2 h
11,7 24,0 54,2 0, o6-o,l o,oo45 o,o7 o,ll 2 ,8 2,78 1,69 39,2
19,9 31,4 3o , 8 o,o2-o,o6 o,oo24 0, o48 o , l l
15,5 44,3 23,2 O , o 2 - o , o 6 o,oo2o 0, o49 0,12 2,8o 1,91 31,7
18,o 41,7 21,4 o,o2-o,o6 o,oo2o o,o45 0,092
21,4 51,4 9,4 o,o2-o,o6 o,oo21 o,o34 0,062
3o,2 43,4 11,3 o,o2-o,o6 0, oo27 o,o28 o,o62 2,75 1,74 36,7
32,5 42,6 9,4 o,o2-o, 06 0,0022 o,o28 0, o58
28,4 35,5 9,2 o,o2-o,o6 - o,o21 0,062
25,2 3o,7 18,4 o,o2-o,o6 - o,o27 0, o62 2,71 1,84 32,1
26,4 38,3 14,5 0 ,o2-o,o6 - o,o26 o,o57 2,77 1,78 35,7
27; 7 38fo 13,6 o,o2-o,o6 - o,o29 o,o72 2,8o 1,81 35,3
32,1 44,3 7,1 o,o2-o, 06 0,0032 o,o28 o,o58 2,76 1,81 34,3
3o,7 48,6 7,9 o,o2-o,o6 o,oo33 o,o27 o,o55
29,3 46,7 lo,3 o,o2-o,o6 o,oo27 0,032 o,o64
32,o 4o, 5 14,2 o,o2-o,o6 o,oo3 o o,o29 0,066
32,2 43,o 8,4 o,o2-o,o6 0,0023 o,o26 o,o57
30,0 46,9 11,0 0,o2-o,o6 o,oo43 0,031 0,065 2,79 1,86 33,3
3o,l 41,1 13,1 o,o2—o, 06 o,oo26 o,o29 0,065
22,8 42,9 27,8 o,o2-o,o6 0,0080 o,o48 o,o9o
16,8 45,8 24,1 o,o2-o,o6 o,oo3o o,o45 o,o9o 2,72 1,77 34,9
6,o lo.7 67,3 0. 06-0.I 0,0029 o.o98 o .2o 2 . 8? 2.73 1 .74 '36 .2
16.1 lo.3 61.0 0. 06—0. I o.oo43 o.o78 0.21 2.79
27.6 37.7 17.7 o . o 2 - o .o 6 o.o33 o.o79 2.77 1.84 33.5
26,o 26.6 22.8 0. 02-0.06 o.o33 0.085 2.71 1*76 35*0
26.o 31.8 25.4 0 . 0 2 -0 . 0 6 0 . 0 3 9 0.088 2.71 1.79 33.9
13.3 37.0 2 3 * 0 0,o2-o.o6 o,oo22 0.041 0.086
25.1 27.9 25.2 0. 02-0.06 o.o34 o.o94 2.64 1.74 34.o
27.1 27.2 21.4 o.o2-o.o6 0.029 0.086 2.62 1.78 32.0
24.1 37.1 18.4
o.o2-o.o6 o*oo32 0.031 0. I 6
36.3 41 .2 lo.3 0. 02-0.06 o.oo4o 0 . 0 2 7 0.06
2^.3 22.4 39.6 0. 06—-0*1 o.oo25 0*06 0 . 1 4 2.87 2.68 1.91 28.7
4 2 . 3 24.9 14.1 0. 02-0.06 o.o2 o.o71 2.69 1.74 35.3
48.6 31.0 7.8 o.o2-c.o6 o.oo35 0.019 o.o54 2.71 1.81 33.2
16.6 45.4 2 2 . 2 0. 02-0.06 o.oo33 0 . 0 4 2 0.092
15.9 38.7 26.5
0 . 02-0.06 o.oo2 0 .0 4 4 o.o92 2.71 1.78 34.3
21.4 32.9 33.2
0. 02-0.06 0 .0 0 4 o.o52 o.o99 2.78
26.o 4o.7 17.6 o.o2—0.06 o.o52 0.087 2.67 1.87 29*9





Si02 FeO Fe203 Ti02 A120s CaO ligO
Ma>




52,02 o,57 1,72 P ,4 4 5,29 15,o8 3,9o 16,39 0,34 0,12 27,81 6,95
42,92 o,54 1,44 0,41 4,74 22,3o 3,48 21,19 0,49 0,08 46,20
4 4 ,1 4 o,52 1,91 o,36 5,36 2o,94 3,lo 2o,ll o,67 o,lo 46, 2o 6,7o
49,62 o,73 1,99 o,4o 6, 9o 15,47 3,74 17,29 0,68 0 ,11 26,94
52,o8 o,73 2,4o o,37 8,41 13,17 4,68 14,98 o,73 0,12 23,33
5 1 ,5 8 1,00 2,69 0 ,4 1 7,94 13,91 4 ,7 4 15,28 o,98 0 ,1 2 22,92 6,9o
52,58 1,13 2,89 o,39 9 ,4 4 lo,53 4 ,8 d 13,37 o,73 o,lo 3o,13
6o,24 o,91 3,o3 0 ,4 0 lo,73 9,57 2 , 2c lo,55 1,34 0,15 15,69
66,92 o,72 3,34 0 ,4 4 12,27 4,26 1,84 7, o4 1,67 0 6,7o
42,26 o,64 3,72 o,36 6,o5 21,36 2,16 2o,26 0, 5o 0,14 33,79 6,9o
49,14 o ,7o 2,38 o,34 6,34 16,3o 3,86 17, o2 l,o5 o,13 28,12 6,9o
56,46 o,78 2,55 o,39 8,69 lo,63 4,o2 12,64 l,o9 o,lo 2o,87 6,80
52,84 o,73 3,22 o,39 8,54 12,65 3,8o 14,08 o,94 0,15 2o,46
49,62 o,58 2,34 o,32 6,41 15,56 3,60 17,52 o,73 o,16 29,83
5o ,2o 0,86 2,43 o,32 8 , a 14,8o 3,lo 15,81 o,74 o,12 27,69
5o,26 o,97 2,64 o,31 7,84 14, 31 3,88 15,69 1,13 o,13 3o,47
5 2 ,8 8 1,13 2,76 o,36 9,43 lo,69 4,8o 12, 9o 0,63 0,06 21,oo 6,75
5 1 ,0 6 0,82 2,6 7 o,47 9,o5 12,89 3,31 14, 86 0,66 0 ,0 4 22,42
56,25 0,89 2,75 o,36 7,82 11,25 3,8o 12,59 o,73 0,12 19,32
56,54 o ,8o 2,67 o,35 7,66 12, 37 2,82 12,36 o,62 o,15 17,82 6, 9o
66.3o o.71 2. 1o 0*32 7*34 8*57 2.34 10.25 0.71 o.o9 13.98 6.80
53*06 0 .5 2 2.85 o.36 8.86 12.71 4.15 14.15 0.77 0.15 1 1 .0 2
53.56 0.80 2.36 0.41 7*34 12*42 3 .9 o 15.73 o.9o 0.13 I 8 . 0I 6 .8
59.44 0*71 2.96 0.47 10*49 8.27 2 .4 q lo.7o 1 .1 2 0 .0 8 12.98 6.9
53.96 0.78 3.o5 o*36 6 .8 8 12.67 3*oo 13.63 0 .8 2 o.o9 19.8o 6 .8
53.12 0.98 2.93 0*2£ 8.76 11.07 3*56 13.96 l.ol 0 .0 8 17.69
57.5o o.53 2.87 0*38 8.87 1 1 . 2 1 l*6o 12.84 1.83 o.o7 12.o9 7.o
4 a .10 0.43 2.7o 0*24 7.03 18*78 l*7o 17.95 1.67 0.08 4 o .8 8 7.o
48.4o 0.68 2.39 0*22 6.66 18.52 2*ol 17.67 0*74 0.08 23.76
54.16 0*82 -a*82 0.32 8.46 11.65 2.9o 13.63 1.19 0 . 1 1 16.69
61.39 0.60 2.84 0*32 9.40 8*27 2 * o4 lo.lo 0.92 o.o7 15.48 6.95
55.94 0*71 3.65 0*41 10.44 I 0. I 5 2 . 2 o 11.41 1.59 o.o7 1 2 .9 6 7.0
55.06 0.96 2.31 0*44 lo.9o lo.29 3*5o 11.99 0.94 0.06 19 .44 6.95
60.00 0.78 2*84 0*28 9*53 9.11 2*o4 11.24 0.67 o.o7 1 2 .6 8
61*62 o.57 2*74 0*41 9*58 9*o2 2 *2o 10.94 o*64 0.06 15.41 6.85
64*84 0.68 2*3o 0*22 8*51 8.86 2 , 1 c 9.78 o*42 o.o7 13.93
59*38 0 . 8I 3*22 0*49 10*57 8*39 2.80 11.61 0.86 o.o7 12.91 6.9
58*34 0.43 4.16 0*39 12*48 8.80 I .80 lo.o3 2*15 o.o7 1.68 6.85
K U l  i .  >.
i  o U h M í  2
M i k r o m i n e r a l o g i a i  v i z s g á l a t o k  a d a t a i
N e h é z  á s v á n y o k  
Schwermineral Zusammensetzung
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1/8 o,o-o,4 méter 7 7 12 2 7 13 - 36 12 - - 4 loc 63 • 5 5 11 16 loo
1/7 0,4-0,9 fi
»t 77 - 7 lo 6
II
1/6 o,9»l,4 ti - 8 4 - - 4 — ** mm - 8 12 4 32 2o - - 8
ti 8o - — 2 6 12
W
1/5 1.4-1,9 ti 2 9 - ~ 5 4 5 4 5 6 4 26 18 2 3 7
ti 47 mm «•» 4 15 28
W
1/4 1.9-2,4 1 3 ' - 7 - — - 6 4 - 5 mm lo - 29 23 - 7 6
ti 7o - - 5 6 29
n
1/3 2,4-2.9 ti - 5 lo «• _ 3 - mm - 6 m 36 21 mm 5 14
ti 66 - mm 3 7 24
ti
1/2 2.9-3.5 ti — 8 3 — tmt — — * 5 6 2 4 6 3 35 15 <•» 3 lo 11 55 — mm 6 8 31
ti
1/1 3.5—4.1 ti 56 - - 4 4 36
ti
V o 4.1-4,9 n 9 3 Mk 4 . 2 3 •** - 6 3 3 9 2 37 7 - 3 12
11 57 - - 4 9 3o
ii
II/a 4,9-5.4 ti •*> 4 6 _ mm m 4 3 2 a» 4 6 39 19 _ mm 15
ti 56 mm _ 4 3o
w
IT / b 5,4-5.9 n 8 •9 . • — mm 5 6 mm - 8 - 32 26 - - 5
ti 58 - - 1 5 36
n
TI/c 5,9—6,4 ti 6 11 - - — mm M 2 - lo 2 - 6 2 32 2o - - 6
M 63 - - - 2 35
ti
IT/d 6,4-6,9 ti 71 - mm - 4
25 H
Il/e 6,9-7.9 tt <■» - _ 3 - 3 6 - «* - - - 6 3 36 36 - 3 4
































ti 15 65 - a* 3 lo ti
I l / k 9,9*lo,4 ti 12 4 2 1 1 - - - 1 2 5 1 8 2 29 11 - 6 15
11 7o - - 5 lo tt
V 3 lo,4-lo,9 ti 11 *• 1 8 m - 8 2 - - 9 lo 4 3o 6 - 5 6
ti 5o 8 7 6 tt
A/2 lo,9-ll,4 w 7 3 6 6 mm - 3 - 2 - 3 4 11 3 32 9 - 6 5
11 54 9 4 5 2o
A/l 11.4-11.9
ti - 8 4 «• - - 2 - 2 8 2 6 2 2 41 12 - 5 6












































































































































































B/x 18,4-19.6 11 5 «• - «• - - - 4 3 6 1 6 14 4 36 8 mm 3 lo 11 6o mm mm 9
16
tt
B/y 19,6-21.0 11 - 16 2 - mm - * •M 3 5 39 16 mm 2 17
11 61 mm - 4 6 it
B/z
B/g
2 1 .0 - 2 2 .0














B/d 23.0-23.4 w - 2 - - - - 1 4 - • 7 11 2 35 11 mm 6 21 11 64 - - 3
9
1 C 3o 11
B/n 23.4-23.5 n 9 - 2 1 - 7 8 lo - 34 4 mm 5 27 11 48 - - 7
15
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Kern kvantita tív  adat -------
kemt ^uontitaHve Angabe
Térfogatsúly • 
Fa jsu lg  |
SoJiaentpctrograv'>hi,.'-.,ae Un ersuehung 
des Lössprofils von Kulcs
Dr c. I „ Mihál yi -L ányi
1 „ Analytische Untersuchung des Materials
Dér 23.5 a máchtigon Schichtfolge des Lössaufschlusáes bei 
Kulcs wurden 38 Gesteinsprcbon entnommen, Die Gestoinsproben enthalten 
drei vcrschiedene Bildungonj l'dss, Saiid und die zum Boden umgewandelte 
Ab art beider BiXdungen0 Die Bildungen wurden von dér a u  torin ausführ- 
lichen mi.neralogisőhen, chomischcn und gefügenkundlichen Analysen un­
té rwor.fen0
A n - Iíaoo dón uechanischen Untersuchungen habén die einzelnen Bildun­
gen fői gond e Zus ammens e t zung %
X.) L ö s s í ac  ^ typisaher 
■>.) tonige;?
> )  sandiger
a# j Die sogenannte "Lössfraktion" von o,o2 bis o4o6 mm Durch- 
messer dós typischen L ’osses schv.'ankt zwischen 41,1 - 51 Die K o m -  
fraktion untc-rhalb o;ol. mm betrágt 2os6 bis 2^-^a, die jenige oberhalb 
0,1 mm o,3 bis 2.,':%» Das Matériái ist sehr gut sortiert# Die die 
Koríazusammensetzung (granulometrische Zusammensetzung) darstellende 
kumulativa Kurve bildet eine knickungslose, steil verlaufende Linie#
b„) lm tonigen Löss nimmt dér Anteil dér K ö m e r  unterhalb 
otol mm Durchmesser zu und gleich-t demjenigen dér o,o2-o,o6 mm- 
Fraktion: die Fraktion mit o,ol mm Durchmesser betrágt 29?0 bis 
J&idfo. die.jenige mit o,o2 bia 0,06 schwankt zwischen 37,1-38,Bfoe lm 
Laufe unserer Untersuchungen wurden solche Proben gefunden, wo für 
die kumulative Kurve dér grarcJLometrischen Zusammensetzung sich eine 
gerade Linie ergibt, wáhrend bei dér Káufigkeitskurve dér K o m v e r -  
teiluiig sich nur ein einziges Maximum erkennen lásst (Abb«2)#
Es gaben auoh solche proben; wo die Zunahme des Anteils 
dór Fraktion <o,ol mm sich in einem Abbruch dér Wellenlinie dér kunu- 
lativen granulometrischen Kurve und im Auftretcn eines Nebenmaximums 
in dér Háufigkoitskurve dér Kornverteilung widerspiegelt (Abb. 3).
c.) Im feinsandigen Löss tritt neben dér o,o2~o,o6 mm- 
Fraktion dér Feinsand mit o fo6 bis o.l mm Durchmesser in den Vorder-
-  4.7 ~
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grund uri.d dieae Fraktion bosiczt einen grösseren - in  manchen Pálién 
aber- boinaho glei chen - anteilj als die Körner unterhalb o,ol mm 
Durohmosser: Fraktion < otol on 12,6  bis 27*1%} Fraktion óit o,o6 bis 
üj1 mm Durchmesser 21 ,4  bis 25í5%« Matériái gut sortiert, Das Maximum 
dér Haufigkeitskurve dér Komverteilung wird in Richtung des Peinsan~ 
des vorschoben, doch befindet es sich noch innerhalb dér LÖssfraktion 
(Abb, 4 ) ,
2 .)  Sand; a .)  lössführendcr Feinsand
b .)  Plugsand mit geringem Lössanteil
a ,)  In  manchen Proben tretcn die Praktionen ofo2 - 0 , 0 6  und 
o~o6 - otl mm in  beinahe gleicher Menge auf. Die überwiegende Korngrös- 
se befindet sich schon zwischen o,o6 und o ,l ram* Dér prozentsatz dér 
Pr aktion* o?o2 - 0 ,0 6  mm betrágt 22 9 bis 32 }2$, derjenige dér Fraktion 
o: o6 - o?l mm aber 24: 9 bis 4o .8$a Das ist dér sogenannte lössftihrende 
Feinsand (Abbé5)*
be) In'dór Kornzusammcnsetzung des Plugsandes mit geringem 
Lössanteil sind die Sandfraktionen 0 , 0 6  bis o .l mm und 0 , 1  bis o ,2  mm 
in fasc gleicher Menge vertroten; 0 . 0 6  - o ,l  mm 3 1 , J °jl  “ ' :2  mm 
27,9vS« Dcr AntoiI dér Fraktion <o,oÍ mm ist 1 8 ,0%. Die Wellenlinie dér 
kunulativen granulomot ris c hen Kurve ist geradláufig (Abb, 6 )«




a .)  Mit Ausnahme einer einzigen Probe (probe B ) beschránkt 
siiíh dió überwiegende Korngrösse des Lössbodens auf o,o§ bis 0 , 0 6  mm*
Dér Prozentsatz dicsér Fraktion betrágt 24,9 bis 35,5$>* Bie Probe B^,
d,h, diu unterste, zum Boden umgewandelte Schicht besitzt eine fei- 
nere Komzusammensetzung, wobei dér Anteil dér Fraktion <o, ol zwischen 
3 o ?2""38j8/0 schwankt* Auf dcr Haufigkeitskurve dér Komverteilung tritt 
kein Maximum auf (Probe 7)*
b«) Dér zum Boden umgewandelte Sand ist weniger sortiertc In  
seiner Komzusammensetzung sind die Praktionen 0 ,0 6  - o ,l und o ,l  - o, 2  mm 
durch fasst gleiche Menge vertreten. Material weniger gut sortiert.
Auf dér Háufgikeitskurve dér Komverteilung tritt ein Nebenmaximum auf 
(Abb. 8 ) .
3« - Mikromineralogisohe Untersuchungen wurden an dér Praktion mit
o ,l  bis o ,2  ram Durchmesser durchgoführt. Nach ihren Mineralbestand 
lásst sich die Schichtfc%e in folgende Abschnitte gliedern. Innerhalb 
dér emzelnen Abschnitte ist dér Mineralbestand dér verschiedenen Bil- 
dungen iü entisch (Tabelle2 o),
a?) o,o bis 3 ;5 n. ÜLu Quarzkömer sind gewöhnlich wasserrein: 
nur in den Sandhorizonten nimmt zu, bzw. überwiegt die Zahl dér Ein- 
cchlüsse und Gaeblasen enthaltenden Kömer. Neben Quarz tritt Muskovit 
in grösster Menge auf,, in manchen Schichten ist sóin prozentsatz be- 
sonders hoch» Die Feldspato sind verháltnismassig schlecht erhalten#
Dió Plagioklase weisen Zwillingkiietallplatten von Albit auf,
-  4 8  —
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Untor den feiii.soh.on Genengtoilon herrscht dér weisse Gránát 
vor Aussordon ver hal tniseaassig grös seren Anteil bo°itzt Chlor.it und 
dór grüne Anphibol© In aoncbcn Schichten sind Magnó ti. tr Biotit* Rutil 
Zirkon Tumalin, Epidot und Diát hon in variierender Mengo vert.reten«
Die 2ahl lincnitftüi.rend e r K o m o r  ist aus sors t go ring,, Die DTA-Kurve 
woistf ausser Kalzit, auch etwas Iliit und Doloait auf(labelle 3)a
b=.) 3 f5 bis loro a.-. In dicsen Schiohtkonplex ist die Erhal- 
tung dér Mineralo in Verhal.tni.s zun vorigen Abschnitt schlechter„ Dió 
Quarzkörner sind in den Dachhorizonten glatt oder von well.lger Aus-* 
löschungf in dón Ba&isschichton aber ninnt die Sahl dér nosaikartigen 
Qu ara karrier ;i.t Einsprengl ingen zu. Dió Huskov.itko.rner sind in nan&hon 
Schichten orientic-.rt* Ihr Pro zent satz, ist auob hior sohr hoeho Dór 
Anteil optisob bestinnbarer Fel ispatkö.mor .l.st sohr gerlng*
Das vorherrschendo Minőről des fonisohon Genengteiles ist 
auch hior Gránát f doch statt wexsson Gránáts iibe.rvri.egt rosafarbener 
Alnandin<, ííe'ost Grünaapbibol tritt aueh Braunanphibol auf© Auch 
Rut,il; Ziarkon und Biotit sind haufiger, als in vorangehondon Schicht« 
konplex. In nari.ch.jn Schichten sind Kalzit und Linonit ange.reichort0 
Die DTA-Kurve zeugt auoh von Vorhondonsoin von etwas Iliit und Dolomit*
o«) lo,H- bis 12,3 n<> In diesen Profilabschnitt treten nach 
ibren quantitativon Antall dió blasigen. nosaikartigen Fül'*:3pate nit 
vielen Eia5p.renglij.1gen .in den Vordorgrund, Neben Quarz tritt auch 
Kieselausscheidung auf$ d.io aus dér Zerstsung von Quarzit und Feld;>-> 
páten stanát.. Die Sorizitisierung dér Glinnor ist eben in diesen Ab« 
sohnitt aa auagopragsto.no.
Dór Anteil des fenisohen Genengteiles ninnt zu, Seino Minő - 
ralbestandteile sind Gránát (hauptsáchlich .rosafarben).- Epidotf Magnetit 
Enstatit* Chlorit, Zoisitf Zirkcn Disthen, Thurnalinr Apátit, Braun- 
onphibolr Linonit und Karbonato Nach den DTÁ-Angaben zoigt sich nebst 
Kalzit auch wenig L'olonit und m i t ©
dv) 12.3 bis 13*4 n* Dió Paragcnese fenischer Mineralien 
dieses Abschnittes ist derjenigen des vorigen Schichtkonplexes gleich? 
nur quantitativ besch.rahk.ter. Unterschiode zeigen sich bloss in den 
Quarzkörnemj da horrschen wieder glatte Körner ohne Einsprenglinge 
vorci Einsprenglinge fiihrende, blasigo Quarzkörner sind lediglich in 
den sandigen Horizontén zu finden. In diesen Schichten erhöht sich 
auch die Mengo dér Gliaaero
Oí) 13;^ bis 23*5 n» Hier können glatte, einschlusslose, bzw« 
Einsprenglinge führende, nosaikartige Quarzkörner genischt angetrof~ 
fen werden* Mit Ausnohne dér sandigen Schichten ist die Menge dér 
Felspate und Glinj .er eben in diesen Konplex a:i gerinösten^
Von den fonischen Gc..iengteilen verschwinden Apátit und die 
Pyroxenoj Anphibol (ein paar Körner) tritt nur in nanchen Schichten 
auf© ^uoh dér iintoil dós Chlorits ninnt sohr stark ab. Hauptnineral-. 
Deötandteile? Gr n a t s Epidot, Thurnalin, jaidalusit und Disthen. Nach 
dér Interpratiorung dór DT.---Xurve si.nd von den epigenon Mineralien 
nobst Liaonit auch Kalzit, Dolonit und Iliit nachwoisbart
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C>) - Gcflteinsgefügo
Auf Brund dór Analyse von Dünn&chliffen lassen sich in den 
Gesteinsproben des Pro fi Is w.iederholt verschiedeno Gefüge beofcachton-j
a) Eigenartig sorti.erte Kornverteilung (anonaler ünteil an Körü­
liem nit o;o2 bis oso6 nn Durchnessor) und poröscs Gefüge? das von senk™ 
rechten Wurzelgángen duxchsctzt ist. In dér ráunlichen Anordnung dér 
Mineralkörner kann keine Orientierung wahrgenonnen werden, ausgenonnen- 
dass in nanchen Falién die Sandkörner nach Wurzelgángen orientierto 
Anordnung aufweisen*
Solbst in dér Fraktion ( oto2. nn stellt Quarz den Hauptnine- 
ralbestandteil dar;, Felspat und feaisohe Genengteile sind durch kaun 
óin paar Prozente vertreten-; MuskovitgLinner ko/.int in. variierender Men- 
ge zwischen dón Quarzkörnern eingepaakt, in Forn von gebogenen pláttchen 
vo.r» Dér Ante.il des Bindoolitels ? das die Kör ne r verkittet, ist sehr 
geringc- Es besteht überwiegend aus Karbonatkristal 1 en, deren Durchnes« 
sor kleinor als lo Mikron ist* Tonnineralien sind in Bindenittel sehr 
wonig vertreten. Por durch DIA--'Untersuchungen nachweisbare grössere 
Aateil un Tonnineralien zeigt sich nicht in Bindenittd. s sondern fornt 
Anreic-herungen r.i.ngs un dió Viurzolgangot,
be) J'ails dús Gestein "tárker netanorphisiert ist, reichern
si.?h die Tonaine ralién nicht állóin un die Víurzelgange an. sondern die
oinzelnen Pingcf zusannengeschweisst* bilden einheitliche FGlder? die 
ursprüngüeho St.iruk.bur dós Gesteins otwa in Inseln zersetzend.
'• ; Bei einor sehr s tar ken Unwe.ndlung (Lehabildung) bedecken 
die Tominoralieu die kieinoren K ö m e r  des Gesteins als eine feiner dünne 
Hull^ Danit verleihon sie den Gestein den Charakter einer echten 
,!GruriU-.asse,J ? in woloher von Sandgehalt abhangig nehrere oder wenigere 
Quax-zkörner etwa “eingebettet” auftreten.
d-3 In nanohon Gesteinsproben ist eine Orientierung, waagerech-*
te Anordnung dér X ö m e r  zu beobuehten<> In diesen Falle sind die Körner
enger geprekt^ das Gestein dichtero
e.) Mit wenigen k;-r bon ati.schen ^ eventuell liaonitischen Bindo~ 
nittel verkittetes körnigus Gestein* Weniger sortiertr Die vorwiegendo 
Komgrösse befindet sich innerhalb dér Fraktion > o,o6 nn»
Zwisuhon diesen reinen Typen können allerlei Übergánge ange- 
troffen werdeíio
IIc Auftreten und Beziehungen verschiedener lypen 
innerhalb dér Schichtfolge
Dér Profilubsehnitt von o5o bis 4,1 n ist von folgenden Bil~
dungen r.ufgebautg
Unter dér oborsten or4 n nachtigen Feinsanden folgt bis 
1.9 _i feinsandiger Löss ni. j-: idueller Veruinderung des Anteils an 
Sandfraktion* Darunter ist: bis zűr in 4,1 n Tiefe auftretenden ersten 
Lohnzone, ein. typischer Löss gleichoí, Jn.rnzus^nnensotzUng zu f ind erű,
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In gefugeűJmudlicher Hinsicht gehören die neisten Schichten 
sün Tcxturtypus 11 a” r. Eine ^avon unt^>^xUaia41iohe .Textus babér1. Schichter 
I05 In. u&d I e aufgewiosüJi-- -‘Oekise .bcsitzen die untor "e", ”eM -'•“íh.'rie-
Dieser Schichtkonplex ist nach seinen Mineralbestand oinheit^
ll.ohi.
Zwischen 4,1 - 5y4 El ist eine Lehnzone zu finden, die in zwei 
Horizonté geglie dert ist. Dér untere Horizont ist sandiger, Nach ihrer 
nechanischen Zusamensetzung entsprechen diese Horizonté den zun Löss- 
bodon? nach ihrer Textur den Typus *'a", Nach ihren Mineralbestand wei- 
sen sie die gleichen Beschaffenheitenj wie dér darunter lagernde, bis 
lo;-4 n Tiefe reiohende Schichtkoo.plexs obwohl in ihnen auch noch die 
Mineralparagenese de£ sie überlagernden Abschnittes anzutreffen ist.
Dér folgende Profilabschnitt, dér bis lo,4 n reicht, beginnt 
nit tonigen Löss* Darunter folgt, von 5»9 bis 9,4 n, typischer Löss 
■und dann wird die Schichtfolgo durch feinsandigen Löss abgeschlossene
Nach ihrer Textur gehören diese Bildungen den Typen !'a" und 
”d" an* Diese zwei Typen treten in Wechselfolge auf,
Ilire Mineralparagenese weist die in II,/ !lb” beschriebene 
Zusannensetzung auf,- In Proben Il„ und IIj. kann eine sehr starke 
Linonitlsierung büobaohtet werden/ ^
Dér Profilabschnitt loj4 bis 11,4 n beginnt nit lössführenden 
Sandy dessen Basis eine bodenartige Schicht ist, Das Gefüge dieses 
Horizontes entsprioht den I^pus ,!ef'r sein Mineralbestand aber den 
Typus ”c"o Die Zusa.nensetzung des darunter lagernden o}5 n nfichtigen 
tonigen Löss horizont es stellt einen Übergang zwischen Typen *'c" und *'dn 
dar~ Das Gefüge dürfte nit "a” bezeichnet werden.
In 11,4 n Tieíte liegt ein Lössboden, Darunter hat sich zunachst 
feinsandiger und tiefer toniger Löss entwickelto Nach Gefüge scheinen 
diese Bildungen den Typus "a"; nach Mineralbestand aber den Typus "d" zu 
vertreten*
Dér Profilabschnitt von 13;4 bis 23?5 n weist die nit "e" be- 
zeichnete Mineralparagenes auf, Die Schichtfolge beginnt nit einer,
1 ?5 n nachtigen Doppellehnzone, die gefügenkundlich den Typus "cM ange- 
hort, Darunter ist zunáchst toniger LÖss von Struktur ,!b", danach aber 
feinsandiger Löss (lesturtypus "a") und lössführender Sand (Texturty- 
pus "e") zu finden. In 17»9 bis 18,4 n lágert ein Lössboden, darunter 
wechselt typischer Löss nit feinsandigen Löss bis zűr Lehnzone, welche 
den Lössschnitt abschliesst. Letztere Bildungen stcllen einheitlich den 
Texturtypus "a” dart.
In untersuchten Profil wiederholen sich nehn:ials alsó sowohl 
die einzelnen Typen des Mineralbestandes, als auch die Texturtypen, 
wodurch emöglicht wird, die den verschiedenen Typen engehörenden Schich- 
ton voncinander abzugrenzen, Es gibt ja keinen nachtigen Schichtverband 
von einheitlichen Habitus,
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I I I .  Erlauterungen und Áuswertung
Die üngaben dér nechonischen Untersuchungen zeigen in  sich 
sol’ust nur diu gronulonetrische Zuso;.inensctzungf düna die Sortierung 
dós Gesteins* aber wide,rsp.iegeln die physikalischen Vorgánge nicht, dió 
das Gostein zustandegebracht habén (z cBr Transportr nachtrágliche 
Zerkleinerung, Unháufung usw°)c
Die chenisehen Analysen alléin geben ebenfalls kein vollstándi- 
ges Si.Id.; da dieselben nineralbildenden Elenente ihr Vorhandensein in  
Gostein auch verschiedenen Prozessen verdanken können (z PB<> SiO^ kann 
als prnnarer Mineralbildner des Gosteins in Forn von QuarZj Quarzit* 
Feldspat ucrjt, auftrefcen, aber- konnt au eh als sekundáre Kieselausschoi- 
dung vor, die sich aus Zersefczung von Mine ralién ergibt. C :^  kann Mine- 
ralien in Forn von Kalziun oder Mc.gnosi.un eingebaut vorkonnen, dcch kann 
qí auch eincn v/ichtigen Bostandteil von organischen Stoffen darstellen*
Es kann sowolxL als eine kristallines Material, das zu Bindenittel oder 
zűr Füllung von Wurzelgángen dient? als in zahlreichen Fallen auch in  
Főm von feiaer Inkrustierung und Konkretionen auftreten0 Die grössere 
Mönge von Al^Cu ist nanchnan an Glinner, nanchnal aber an Tonnineralien 
gebunden£ ^
Das ei.ngehen.de sedinexv.p; ';rcgj?aphische Studiun' des Profils von 
Kulcs bcstátigt die frühere Feststcllung dér j-uitorinc dass nur die 
gefugonkundlichen Untersuchungen e.rnöglichen die Eildungsbedingungen des 
Lössos zu ernitteln und den Löss nach petrog raphischon Merknalen zu 
klassifiziert n„ Denn alléin dxe Struktur, das Gefüge des Gesteins ré- 
gistriert diejenigen physikalischen und chenisehen prozesse, die sich 
v/áhrend dér U;.iháufung und dér Diagenese des Gesteins vollzogen habén.
physikalischo Prozesse* Bewegungse.'.’t und Geschwindigkeit des 
Modiunsj in den das Sedinent transportiert und abgesetzt wurdej nach<" 
trágliche Zerkleinerung| Eerstückelung des Gesteins.-. Einwaschen frender 
Stofie usv/o
Unter ohenisohen Prozessen verstehen wir diejenigen geocheni- 
schen Vorgáijige, d.ie das Sedinent zun Sedinentgestein, zun "Löss" unwan- 
deln (&*B. ;}lalkinkTU.stierungs die die Körner verkittet)* Ferner hierher 
gehören auch die Prod'ukte dér netanorphischen Prozesset die nach dér 
Diagenese unter dér Wirkung che..Asch aktiverrr Wásser oder organischer 
Stoffe entstehen (z .B 9 Linon'i.tausscheidung; Tonaineralislerung7 Kiesel- 
ausscheidung uav/.)0
Die Unwaiidlung von Sedinentnassen verschiedenen Ursprungs zun 
"Löss", d.h* ihre Diagene® und sonit die Ausbildung von Löss-Typen unter- 
schiedücher Genetik stellen das Rosultat dér obenervváhnten physikali­
schen und chentscheu prozesse <Jar« Diese physikalischen und chenischen 
Vorgánge werden ihrerseits- ebenso wie die ánhaufung von Sedinentnassen? 
durch c’ie Qsaorphologiachen und klinatischen Verhaltnisse beeinflusst*
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Dér Lössaufschluss von Mende
Dr*Mártcn Pécsi
1, Geomorphologische und geologische Verhaltnisse
Die Ortschaft Mende liegt in dér Hitte des Gödöllő~Cegléder 
Hügellandos 4o km NO von Budapest im Tale des oberen Tápió. An dem Auf- 
bau dér Hügel nehmen oberpannonische Tone, tonige Sande vuad reine San­
da tűi!;, die von za Ts loo-2oo m Máchtigkeit erreichenden jüngstpliozá- 
ncn Sanden bedeckt werden, welche Diagonal- und Kreuz3chichtung zeigen^ 
("Gödöllő-er Sand" - “Sande des Astien") Die lockeren pliozan-Sedimente 
werden von assymetrischen Fluss-Lángstálern mit dér allgemeinen Rich- 
tung NW--S0 durchsohnitten. Ihre S-Hánge sind flach geneigt, die nach 
N gericbtcten jedoch steil. Zwischen diesen Tálern habén sich nach SO 
atreichendo höhere Lángsriicken entwickelt, die im allgemeinen von 
jrlate:,u~l3ssen bod.'ckt sind. Auf den breiten, sanft ansteigenden Han­
gon mit S-Sxposition finden sich in dér Mehrzahl deluviale Gehángelösse* 
Zwischen die höheren, mit Löss bedeckten Hügelrücken schieben sich 
nlodrigere Hügelstreifen ein, die iiugsanddecken tragen. Es sind dies 
oinajJÍ-go Talsohlen mit fluviatilen Sandablagerungen, derén Oberfláche 
im letzten Glazial durch den Wind angegriffen und ihr Matorial zu Flug- 
sanden angehauft wurdea
Die Hander dér höher gelegenen, mit Löss bedeckten Hügel­
rücken wurden in N-Exposition stark zergliedert. Z.T. bildeten sich 
rccht geráumige und tiefe Delien, Derasionstáler, und z.T. Erosions- 
Derasionstáler. La sind dies meist halbzylindrische, manchmal fást 
U-Querschnitt zeigende, meist tro jkune Seitentáler, die stellenweise 
den Nordrand des Lángs-Haupttales stark einkerben. Zwischen ihnen er- 
heben sich bloss loo - 2oo n breite Lössriegel. Dér aehr als 3o m hohe 
Lössaufschlugs dér Ziegelei Mende (vgl. Iig» 1.) befindet sich an einem 
gegen N exponierten, alsó dem Haupttal zugekehrten Steilhange eines 
solchen lángén schmalen Lössriegels.
Dieser schmale Löesrücken entspricht einem ganz jungen Sei- 
benkarame zwischen den Seitentálern, welcher seine Herausmodellierung 
einer gegen das Haupttal zu uusstreichenden grösseren Delle (Derasions- 
tal) verdankt. Diese Talbildung erfolgte im Schichtenkomplex von Mende 
vor dér mit D bezcichneten Bodenbildungsphase. Nach ihr erfolgte 
Zus ohüt tung und im Spátglazial, sowie im postglazial eine Ábtrön^tung 
samt den tieforen Bodenschichten, was in den Betriebsaufschlüssen gut 
zu beobachton ist. (Fig. 1») Dicsem Entwicklungsgang zufolge habén 
sich die houte in den Aufschlüssen des schmalen Lösshügels auftreten- 
don L ö s s j und fossilen Bodenzonen nicht unter den heutigen orographi~
30hon und morphologischen Verhültnissen dér Landschaft gebildet, bezw»
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sich dórt angehauftj sondern sie sind Ablagerungen des höheren Hügel- 
zuges om nördlichen Steilrande gegen das Haupttal zu5
Es musste auf diese Verhaltnisse kurz hingewiesen werden, 
weil zwischen dér Abfolge und dér Art und v/eise de.r periglazialen Se- 
dinentbildung und den soiner^eit bestandenen gcomorphologisch- 
orographischen Verhaltnissen strenge genetische Beziehungen bestandenc 
Auf diesem Zusammenhang wurde an and erem Őrt (pécsi 1962j E.É.) bé­
réi' 3 eingehend hingewiesen. Wir fügén hier erganzend bloss so viel da- 
zu; dass die sanftgeneigten ZLanken an dér S-Seite dér assymetrischen 
Taler des pannonischen Hügellandes, in dér Mehrzahl dér Aufschliisso 
von Gehangelöss bedeckt sind. Sin ausgezeichnetes Beispiel dafür gibt 
gerade dér Aufschluss Ilt. dér Ziegeli MencJe, auf den südlichen flachen 
Hang des Taplót ..lesj (KLg. I.) Dagcgen finden sich auf den gegen N ex- 
ponierten Steilhangen zwischen den Gehangelöasen machtigere ungeschich- 
l:oCe lössbündel aqlisch-eluvialer Entstehungj eine Ausnahme bilden 
Dcllenaufschlüsse in denen die Vertiefungen z.Tc oc'cr ganz mit Gehan- 
golössen erfüllt worden sind0 (Vgl* Mende. It.Aufschluss.)
2c Die Schiehtonfolge in Aufschluss von Mende 
(lf Ziegeloigrubc)
Es wurden die in den etwa 3o m nachtigen Aufschluss vorkon- 
nonden "Lösse und lö.ssartigon Ablagerungen mit fortlaufenden römischen 
Siifcrn (l>-Vili*) von eben nach untén nunmerierto Dió ebenfolls reich- 
ü c h  aufbreüondon fossilen Bodcnzonen, bezw. Humusanreicherungen 
(rasannen 9) békámén als Zeáchen grosso Buchstaben (a > ~I*) Biese Zeichen 
wurden aber in jedem Aufschluss gesondert angewendetr bedeuten alsó 
bei verschiedenon Aufschlüssen nicht gleiche Schichten, Sie dienten 
nnr bei dór Aufnahnsarbeit zűr Bezeichnung dér eingesammelten Muster 
bezw* Schichtenkonplexöf Un aber bei den fossilen.Bodentypen auch Ver- 
gleiche mit gleichartigen Horizontén anderer Aufschlüsse durchführen 
zu können.- wendeten wir bei Horizontén*. die in mehreren Aufschlüssen 
ín ganz gleicher Ausbildung erscheinen, besondere Zeichon anj (z.B. 
bodeuteb das Zeichen MB < Kende* Basis-Bodcnkomplexj BD : Basaharc, 
verdoppelter Bodenkomplex)*
a0) o - o„6 - l m  Dér heutige Tschernosiomboden, unter welchem an
einzelnen Orten des Aufschlusses auch Überreste 
des B-Horizontes des frühor bestandenen braunen 
Waldbodens sichtbar sind,
Sandiger Gehangelöss7 Lössand,- Diese Schichte wird 
an dér linken Seite des profils und s.nkrecht auf die 
Aufschlussebene gegen die Achse des Hügels zuj 
machtiger, bis zu mehreren (4 - 6) rio Dér Kalkkar- 
bonatgehalt ist za, 2o %, die Konge dér Lössfraktion 
35 %<,
Humoser Lcssf ein nur wenig entwickelter Humus- 
K^rbonathorizonto
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II.* 1*4 «-> Ív5 a Fandiger Gehangelöss mit undeutlicher Schichtungj
enthal' verwitterte Knochensplitter in uagolager- 
ter Víöise zwischen kleine Schichtblátter einge- 
f'.ohlos^cn. VCb Schichten falién sanft gegen das Tál 
zu eir-o ŰaOCU vcrnindert sich von oben nach untén 
von 2o % auf'16
B» o*5 “ o06 n Wonig entwiekelter Hu.iuskarbonathorizonts Besteht
aus üchtbraun gefarbtea huaosoa Löss0 Y/ird la 
unteren Teil stellonweise a  ..htiger, wo auch Spuron 
von Sollíluktions" bezw. Deluvial-Akkunulation gut 
ausgepragt sind0 Es dürfte sich alsó z.T«, oder auoh 
zűr Ganzé ua einen lössigen Scrúpedolith (Boden auf 
deluvialea lössicon Gehangedetritus) handeln,
IIIo le5 - 1-5 0 n Sandiger ?:öss alt braunen Flecken von Stabchenfora.
Viel Mollusken und Oberfláchen nit Kalkkarbonataus- 
scheidung. Zugleich ist aber dér CaOO, Gehalt dér 
goringste ia ganzen profil* naalich nur za, 6%a
Oc 1 lol a Schwaoh graubrauner Wiesen-Suapf-Boden von hydro-
i-iorphe'.s lehaigen Charakter, ia unteren Telié von 
Eisenhydroxyd.flecken durchsetzt. Diese Schichte 
kann in zwei Teile zerlegt werden s 1«) oberer Hori­
zont j nit jporöser krüaeliger Struktur und grösse- 
reá Huausgehaltj 2») untercr Horizont s von dichte- 
rer, toniger Struktur, rostbrauner Fárbung und 
bleichen Röhrchen. Ungefáhr in dér Grenzzone beider 
Horizonté findon sich kleine Stückchen verkohlter 
pflanzenreste (Nach Bestianuag von Dr.J«Stieber sind 
sió verkohl.te Überreste von Equi.setua /Schachtelhaln/í ?
Aus dea oberen Teil dieser Schichte kan ein fást 
vollstandiges Knochengerüst eines Maaauthkalbes zua 
Vorscheina Nach dér Bestianung von Br.N.Kretzói han- 
delt es sich un den jüngsten Typus von Elephas
prinigenius«
IV® o*5 - 0.6 a  Lössartige Zwischenschichte: schwach huaoses, von
Krotovinengangen stark du,rchsetztes Matériái, dér 
aittlero Teil : sandiger Löss. CaCO-^-Gehalt ua za.
17 %t die Korngrössenverteilung ist selbst bei ge- 
ringen Schichtenabstánden sehr wochselnd, die Menge 
dér LÖssfro-ktion betrágt 3o %, aber auch die Menge 
des Feinsandes und des tonigen Anteils ist höbi^uncl 
bewegt sich zwischen 2o - 3o
B, o,9 - 1.1 a Boden nit T s c h e r n o s i o n c h a r a k t e r ,  von s c h o k o l a d e b r a u -
ner bis dunkelbrauner Farbe, stellenweise nit rötlichen 
Farbenton* Es zeigt sich eine CaCO,-Anreicherung In 
unteren Teile des Bodenprofils gegen das Lössliegende 
zu (Gehalte s 5o~3o %). la Bodenhorizont und dea darun- 
ter befindlichen Löss sind von 1 - 3 a viele Krotovi- 
nengange vorhanden* la oberen und aitteloren Teil 
dós Bodenprofils zeigen sich okkerfarbige und rötliche,
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unregolmassig konturiorte Elecken dió auch in an~ 
déren Auf a eh iüss en immer für den cb^ren Bodenhorizont 
bezeiebnend siód*
V* 9*4 - 9*6 m  Eine aus mehreren Gliedern bestehende etwas aandiges
doch örtlich auch tonige Löss-Seriej deren mittlerer 
maeütigerer Teil ungeschichtet ist,, Dér obere Teil 
wird duch Löss mit pseudomyzelien und Eisenpocken 
góbiidéts dér viele Krotovinen enthalte In dieser 
Schichte zeigt sich unter den Schwermincralkomponen- 
lon oino i^nrcicherung an Epidot auf 3o, des Amphibol 
auf 12 « 1.5 % nach Stückzahl bereehnet. Es ist di.es 
vielleicht cin Zeichen vulkanischer Aschenabkunft /?/ 
Wir rcchnen die Schichte bis 2 m« In dér Ablagerung 
z-visohen 2 - 3 m stoigt dér Anteil dór feineron 
Korngrossen alr> dió Lössfraktion stark an3 es schiebt 
sich ein lehmiger Gehangolöss ein dór stellenweiso 
geschichtet isto Untor ihm steht ungefáhr 5 m macii-- 
ti.g unge schichte tér sandiger Löss oie Dér untere 
Teil dieses Schichtonbündels wird von zwoi 30 3o - 4o 
om diókon bűnösen Lösszonen ( V/D, V/B ), Humuskar~ 
bonatbodon gegliedort, es ist möglich. dass cs sich 
bői ihnen eigentlich um deluvial umgelagerte lössige 
Senipodolitho handolto Dió schmalen Lossablagorungen 
( V/C: V/A ) sind v/on Pseudonyezelion,, Eisenpocken 
und Krotovinen stark verunreinigto Die letzteren hal­
ton wir auf Grund ihror Lage im Profil und dér Art 
ihros Schioh onuufbaues fúr deluviale .‘vkkumulationeru. 
Dór CaCO-, -Gohalt sinkt von oben nach untén von 
25 % auf lo %o
Eo o.4 - o^5 m  Eoden mit Tschornosiomcharaktor, mit Krotovinen, und
pseudcnyzeliumgeflecht, unnittelbar unter ihm Kaik- 
anreicherung®
Vlo o05 m LÖsszwischenschichte zwischen zwei Bődenzonen, Sie ist
ein wenig lohmig« Mit braunen verkalkten Röhrchen.. 
Wurzelgeflecht und Auftröten von Krotovinen. Dér 
Gehalt an CaCO^ ist hoch ; 29 - 26 %c
R* l»2o m Boden mit Tschemosici.eharakter, dér wahrseheinliob
zusanmon mit dér Bodenschichte E einen Bodenkonplex 
reprásentiert. Die Pa -Schichte ist in zwei Teile 
aufteilb^rj dér obore Teil ist dünkler braun, worin 
hellere Krotavinengánge auftreten, deren Füllung 
aus dem Löss im Hangenden herstammtj es ist ein okkor- 
brauner Bodon mit krümeliger Struktur, aus wolchem 
in den daruntor befindlichen Löss senkrecht gerichte- 
to Rogenwürmerkanale hinabreichen.
VII* 1.8 - 2 a Sandiger Löss mit spárlich verteilten Krotovinen. 
Nebon dór Sandfraktion ist auch dér tonige Antoi'l 
betáchtlich j 15 - 2o Dér (AÖO-  ^ Gohalt zeigt ei­
ne von oben nach untén zu fallende Tc>ndenz, ; 19 - 1
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CL.......2,3- 2r!i rr-..- Boden olt T schernosinrvchayr.kkpj?-__yiolcher Z o T .  als
Badea&ediacrJr au betrachten ist. In zwei. Teile auf~ 
tuilbar j dér obere dickere Anteil ist duiikaliwGun, 
örtlxch schwarz-braun. Nach oben zu grenzt er óit 
Vernittlung einer Übergangszone (o„5 a lössiges 
Bodensedinent) an den Hangen'Ifcjss. Aus dér unteren 
5o cra dicken kaffeebraunen Übergangszone reichen senk- 
rechte Regenwurngange bis ungefáhr 1 a tief in den 
Liegendlöss hinabe
VIII*- 1.8 n Etwas sandiger bis toniger Löss» In einigen Telién
des Aufschlusses geschichtet, an anderen Stellen 
wurde jodoch die ganze Schichte ungewühlt und ist 
vollstandig durch Krotovinen durchsetzt. In oberen 
Teile ist dér Bodenhorizont G, CaOO,~Akkunulation 
und Hünusanreicherung charakteristisch.
Die Menge des CaCD-, ninat von oben nach untén all- 
j^Lahlich ab (18 - lí %). In dér jetzigen Matériái- 
grubo kan auf dér Sohle, v/elche diesen Horizont in 
dér stratigraphischen Lage entspricht j Equus spe 
von Wüm-Charakter als Zahnrest zun Vorschein 
(Bestinnung von Dr«M-.Kretzól.)
H« o*3 n Boden nit Tschernosioncharakter, schwarzbraunj in
unteren Teil kleine KalkkonVretionen und Krotovinen,
ía oa■'*: - 1 n Brauner Waldboden, welcher nit den über ihn liegen-
den Tschernosionboden einen Bodenkonplex bildet 
(Basis-Bodenkonplex von Mende). (Vgl. darüber; die 
eingehendere Beschreibung in den bodenchenischen 
Kapitel von P«Stefanovits»)
D;r Bodenkonplex H und I bildet die Sohle des Auf- 
schlussos. Die Schichtenaufnahne wurde hier durch das 
Niederbringen einer lo n tiefen Handbohrung ergánzt*
Schichtenfolge dex Bohrungs
o*5 - o#8 n Sandiger Tón in ci^nner Schichtung als Übergangszone
unter den Bodenkonplex H und í<,
5,4. _ 5 .6 n  Sandserie. Von oben nach untén besteht sie aus Mohi-
sand} dann feinkörnigen S-nd, worauf nittel- und
grob-körnige Sandschichten folgen. Dér Sand tragt 
Flugsandcharaktcr nit gut abgcrollten, doch schlecht 
1 sortierten Körnern. Ausserden findet sich neben
unabgerollten Quarzkörnern auch eine StaubfK}ttion,
Auf Grund úieses Befundes halton wir die Sandserie für 
z.T. áolisch bewegt, z.T. aber für proluvial ungela- 
gert. Andere A u f s c h l ü s s e  dér Ungebung bieten dasselbe 
Bild. Dér geschilderte Aufbau ist aber an dér Basis 
dér oborpleistozanen Lössschichtonreihe auch in Hü- 
gelland Transdanubiens zu beobaohten.
Eine ausführliche ninero-sedinentpetrographische 
ünalyse dér Bohrnuster ist noch nicht beendet.
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o»6 n Sandige lössartige Schichte nit K&lkkonkretionen,
0*8 n Sandiger Löss, lösshaltiger Sand.
o»8 n Hunushorizont, Fossilboden,
off9 n Sandiger Löss nir Kalkkonkertionen.
o»5 n Hunushorizont, Fossilboden.
Eine eingehendere Auswertung dér Ergebnisse dér Bohrung ist 
in Ausführung begriffen.
Die Genetik dér Schichten des Lössaufschlusses von Mend© und 
seiner chronologischenGliederung auf lithostratigraphischer Grundlage 
(nit Abbildungen) wurde in einleitenden Vortrag von M.Pécsi besprochene
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Untersuchungsangaben dér begrabenen Bodenschichten 
in Lössprofil von Mende
Dr. Paul Stefanovits
Die Untersuchung dér einzelnen Schichten in Schnitt bei dér 
Ziegelei erfolgte zu den Zwcck, die Bedingungen dér Entstehung von zwifchen 
Löss.1 c.gen befindlichen Sohichten kennen zu lernen, da dér Bildungsgang 
derselben - wie auf Grund ihrer Parbe und ihrer sonstigen Eigenschaften 
zu schliessen ist - von den Bodenbildungsprozess beeinflusst wurde. Mit 
den einzelnen Horizontén dér ausgewáhlten neuen Schichten entnonaenen 
Proben wurden in erster Dinié solehe Untersuchungen durchgeführt, aus 
deren Ergebnissen Schlüsse auf das Vorwalten und auf die Intensitát be- 
stiaatcr Bodenbildungsvorgánge gezogen werden können* Es wurden die 
folgenden Bodenbildungsprozesse in Betracht gezogenj
Die Hunifikation
In Laufe dér Untersuchung des organischen Bodenanteils vmrde 
auch die Menge dér nit o,l n NaOH ausziehbaren organischen Substanzen 
ernitteltE und die F.,rbenkurve dér so erhaltenen Lösung bestinat. Die 
letzterwáhnte Untersuchung wurde nicht in allén Pálién ausgeführt, són- 
dern nur dann. wenn die Farbe des Auszugs und dér Gehalt an organischen 
Stoffen auswertbare Ergebnisse verspraeh. üus den Angaben in dér Über- 
sicht geht hervor, dass die aufgeháufte Menge an organischen Stoffen in 
den Schichten und den einzelnen Horizontén innerhalb derselben nirgends 
nehr als 1% betrágt» Unserer jvnsicht nach ist jedoch dieser geringe Ge- 
halt an organischer Substanz nicht bezeichnend für den 0 riginalzustand9 
sondern verringerte sich derselbe wáhrend dér Fossilisierung des Bodens 
so starlc* Dies wird bestátigt dadurch, dass die rötlichen Flecke in dér 
Schicht D nur halb soviel organische Substanz enthalten. vernutlich in— 
folge von nikrobieller Einwirkungj diese Prage soil des Náhereu geprüft 
werden* Ungeachtet dessen sind Unterschiedc in Gehalt dér einzelnen 
Schichten an organischen Stoffen wohl zu erkennen# Weitere Untersuchun­
gen wurden daher nur an Schichten ausgeführt, die - wie etwa C)-.D und E - 
nehr a.ls o-5 >ó organische Substanz enthalten# Auf Grund dér Bestinnung 
von alkaliiöslichea Huaus zeigte es sich.'dass die löslichkeit dér or- 
organischen Substanz ia oberen Teil dér Schicht C ait zunehaender Tiefe 
zuninat, ia unteren Teil hingegen stets ungefáhr oen gleichen Wert auf- 
weistí Dér tgi'i —V/ert dér Farbkurvo schwankt ua 1 herua oder ist gerin-" 
gerf ein Hinweis darauf, dass die Huausbildung unter den Bedingungen 
stattfand, die die Bildungsverhá.1 tnisse von Tschemogoa— oder V/iesen— 
böden k e n n z e i c h n e n .  Weitere Untersuchungsergebnisse zeugen für dús
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letztere, wie schon hier festgestcllt sei* Die organische Masse in dér 
Schicht D weist durchsohnittlich die höchste Löslichkeit auf* sowohl 
dic Farbe, wie dér tg/, -Wert deuten den Tschernosjontyp ane Ebenfalls 
unter den Einfluss von Grasvegetation waren die organischen Stoffe in 
dér Schicht E zUstandegokonnen, die geringfügige Löslichkeit offenbart 
jedoch die Eigentünlichkeit von Hunuskarbonatböden - alsó einor beginnen- 
den* kurze Zeit dauernden Bodenbildung,,
Die i-aislaugung
Alis de*.. Gehalt dér Bodenhorizonte an kohlensauren Kaik sind 
Schlüsse auf das Hass dér i.uslaugung zu ziehen, jedoch nicht nit voller 
Sicherheit, weil die Überl^gv-rung dér Bodenhorizonte durch Lösschichten 
die Durciisotzung dér ersteren nit kohlensauren Kaik nachtráglich hervor- 
ru^'on kann und violfach tatsa.chli.oh hervorgerufen hat# Gegenwártig wird 
Jer Unstand, dass dér Karbonatgehalt geringer ist als in Löss, als Beweis 
für dic xiUslcAigung angeschen, weil dér ursprüngliche Karbonatgehalt dér 
Bodenhorizonte durch die Wiederaufkalkung weitgehend verándert v;urde.>
Die Karbonátkurven dér Schi.chten a und B lásson den Schluss zu, dass dér 
ursprüngliche Gehalt dioser Schichten an kohlensauren Kaik nicht völlig 
vorlaren gegangen war, s o n d e m  nur nehr oder weniger stark durch Aus~ 
laugung vernindert wurdec Anders verhált es sich nit dér Schicht C, wo 
dic Bodenhorizonte in dér Machtigkeit von 1 n dér Auslaugung anhein ge~ 
fallen sein dürfteru Acnliche Schlüsse können für die Schicht D gezogen 
werdens doch gilt das Gesagte nur für einen Abschnitt derselben von etwa 
őo üiio Ebenso auch betreffend die Substanz dér Schicht E.
Andeiaartige Verhaltnisse konnzeichnen die Verteilung dér kar­
bonáté in den Schichten F und G ? wo die Spurcn schwacher Auslaugung und 
dárauffolgender schwacher üufhnufung in unteren Teil dér jeweiligcn 
Schicht zu beobachten sind™
Zweoks Klárung dér Dynanik des kohlensauren Kalkes vmrden 
TJntersuchungen ausgeführt nit dér Oxalsáuronethodo dér Ernittlung von 
Kalzitoberflachen* Je grösser die Fláchenzahlen bei dieson Verfahren, 
unso kleiner die Kalzitkömerj eine Folge davon, dass dér kóhlensaure 
Kaik durch eine periodische Dynanik, den V/echsel von Austrocknen und 
Auslaugung, sekundar gefallt wurde* Durch hohe Oberfláchenwerte gekenn- 
zeichnete, alsó recht aktive Kalziundynanik beherrschte die Bodenbildung 
in den Schichten A, D, E und Ho Kalzit von geringe.rer Oberflache charak-* 
terisie.rt die restlicUen oder als Konkrotionen nesteartig ausgeschiede-- 
non Karbonatforneni dió Oberflachennasse sind in dér Übersicht angegeben^
Salzunsatz
/iusser dér Karbonatdynanik wurden auch die Anzeichen ,de.r 
otwaigen Aufhaufung anderer Salze goprüft, und zu dicsen Zwocke. dic V/as»- 
scrauszüge untersucht-s Die Akkui'lulation von Salzen, undzwar von Sulfaten, 
Chloriden oder Alkalikarbonaten ist nicht nachweisbar* Auch negativo 
Schlüsse können aus den Fohlcn von Salzakkunulationen gezogen werdeng
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Bedingungen unter wolchon sich die hunosen Bodoah.orizo.nte in Richtung 
auf koctanienf orblge Böden entwiokolt habén würden., d0i<> trookonos, re­
latív warnes Stcppar.kliaaf erscheinen ausgosohlosscn0
Tonbildung
Bio Unwandlung dér priná.ren Minoralo,- nanentiioh ;ienor in dér 
feinen Staubfraktion, in Tonnineralc kann auf zweierle.í. Art erfolgon8 
toils infoige von Wassoreinwirkung» wie in Palié von YJ.iescn~ und sunpf- 
böden* toils infoige dcr Bodenbildung unter WaldE Bor Grad dér Vertonung 
orgibt sich aus uer in dér Tybersicht aufscheinenden Körnor zusannensotzung 
und dcr Hygroskopi :itat« Es lasst si. h featstollonf dass die Tonbildung 
in den Sohichten a  und B nur geringfügig ist., in Ot E, F, G und H in 
V.orhaltnis zu dón örtlichon Bedingungen als nittolnassig angesprochon 
werdőn kann, wogegen in den Schichten D und J sic.h nehr Tón als in den 
übrigen gebildet ható Hydronorphe Tonbildung hattq, wie aus den Anzeichen 
zu achlicssen- nur in dér Schicht C stattgefundon* Tachomosáonartige 
Tonbildung ist in den Schichten A, B ; E . P 3 J und H festzustellen wogegen 
die usber Wald entstendunen- Tonuineralo charakteristisch für die Horizonto 
in B und J sind. Bio Vertei!ung des Tones in dón einzolnen Schichten 
woist auf keino texcurolle Bifferonzierung hin» Bio Vertonung als Polge 
dcr Waldbodenb.il dung vorlief in Eichtung auf braune Waldbödon, insofern 
dió fül: graue Waldbodon oharakteristi schcn Ausschoidungen von KleSel"-1 
sáuro und Hí :nu s auf hauf ungen ganz fchleru. Bar aus ergibt sich dér Schluss,- 
dass zűr Zeit dér V/aldboderibildung kőin kontinentales* sondern ein d m  
gegenwartigen vergleichbarcsf nassig warnes, nassig feuchtos Kiina von 
toilwciso atlantiaohon Charakter voxhor.rschend war*
Sbendorselbo Sohluss ist zu ziehen auf Grund dér Angaben be- 
trefföad den Eiaengeha.lt dór auagewahlton Schichten, Bie Yferte für Ge~ 
santoisen orteilen ^ufschlüsse über die Akkunulation von Eisen wahrend 
dér Bődenb.ildung; aus dér relativen Menge des reduzierbaren Eisens erge<- 
’ban sich /úolaaltsp'unkte zűr Beurteilung dér Löslichkeit, alsó dér Frische 
oder Álterung dér Eisenverbindungen, woraus Schlüsse auf die Zeitdauer 
und die Bedingungen dér Bodenbildung zu ziehen sind*
Aus den V/ertzahlen für Eisen erhellt. dass in allgeneinen 
Eison wáhrond dér Bodenbildung aufgehauft wu.rde$ grössere Untersehiede 
in Auanass dér Eisenakkunulation sind nicht anzutreffen® Boch lassen 
sich die einzelnen Horizonté, je nach ihren Gehalt an reduzierbaren .Ei­
sen wohl unterscheidenu In den oberen Horizontén dér Schicht Gf sowie 
in den Schichten D und J sind etwa 3o % des Eisens reduzierbar, alsó 
frischer* leiehter bewoglichj dengegonüber wurden in untéren Teil von Ct 
sowie in E und H in Mittel nur 15 % reduzierbares Eisen ernittelt>vPies 
bedeutet, dass zűr Zeit dér Bildung dór letzterwahnten Schichten mar 
nassig lebhafte Eisendynanik vorgewaltet hat- alsó die Bodenbildung 
nicht in Richtung auf Yfaldbödón verlaufen war0
Das Obengosagte zuaannonfassend können die Bodenhorizonte dér 
Schichten ^ und B den sítarnch entwiskAton Hunuskarbonatbödon zugezahlt 
werdonj diese sind oharakteristisch für Grasflachen ontstanden unter den 
Kiina dér Steppe, wolcho günstigor als jono dér Lösssteppe gowoseno
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Schicht C entstcnd unter dón Einfluss örtlicher Versunpfung, 
Anzoiehen dér Aufhaufung von Holzkohlc; dcr Gleyschicht bliebon darin 
orhalten* dte unni bt elb are Polgo dór für den Löss konnzcichnonden Bo~ 
dcnvsrbalinisse biIdon5
In dér Schicht D nonifostiort sich d.io intcnsivero Auslaug'-ng,
d.ic durch Vertonung charakterisierte Waldbodcnbildung, gcfolgt von dc.r 
Atlösung de:-' Wald steppenvegetati o:a durch dic Steppe0 Die Vorgánge dér 
Fossilisiorung dós Bodonechnittcs lassen sich. gut verfolgen*
Dér Konplex dér E~Hori.zonte ist das Ergebnis dér Bildung von 
HUnuekarbonatbodon, an Zue^andokonnen desselboa dürfte sowohl dió Gras~ 
vege tation, wie die stark vergraste Parklandschaft ihren Anteil gehabt 
habenj doch war die Zeitspanne dér Bodenbildung vorhaltnisnassig kurz<>
Dió Bodenbildung in den Soiichten j? und G lasst sich"in őrstér 
Linio durch das Ausnass dcr Hunusaufhaufung kennzoi olmen? Danaoh weist 
P dió .iinzoichen geringerer* G solcho starkerer Hunifiziorung auf* In 
Hinblick auf die geringfüg-Lgo Auslaugung kann dic Bodenbildung als eine 
solcho ven schv/achen Ts . hornos joncharakter angcsprochc-n wo.rdcn9 In Bezug 
auf Entstohungsbodingungen ist di.o Vege tation dós baunarnen Graslandes 
unter nassig kaiccn, nassig trooksnen Kiina anzunehnöQc
Die Horizonté dér Schichten H und J woisen enge Zusannen- 
hongo auf, aber auoh. untorschri.odlicho Snfesfcehungsbcdingungon« Die Schicht 
H; dió dió.Schicht <T unaittelbar überlagerts kan zustande unter den Ein­
fluss allr.iah3.ioh einsetzender Lössablagcrung? Auslaugung und Tonbildung 
nanifestieren sicn nur in genassigter Po.ru, dór geringe Huraus- und be- 
doutendor Sisengehait widorspiogeln dennooh dón Einfluss einer nach. und 
naoh vorgrasondon liíal assoziation auf. dió Bodenbildung* Einen Hinweis 
darauf onthalton auch dió .ingaben botreffend dió Kalzitfláchen, wolcho 
afcarko nach.tragI.icho Kalsiundynanik aufschoinon lásson, Die Substanz dér 
Schicht H dürfto dón oberen Horizont dér daruater liegondon Schicht J 
dt!Tcb.setzt habén, hierfür spricht dór in den einzelnen Horizontén dicsér 
Schicht aufwárts abnohaendo Ion- und zunehnendo Karbonatgehalta Dió 
Sv'iicht <T ist dió tcnreichste des gesanton profils, dió Tonbildung war 
hior - ;vie aus den íjagaben über Auslaugung, Eisengehalt und Eisenbowog- 
liohkoit horvorgoht untor cor pflanzendocko ven Laubwaldern dór ge~ 
nássigten Zono, in Riohtung auf brauno Waldboden vorlaufen3 Die kolun™ 
naro, stellenweiso nussförnige Struktur bestatigt ebenfalls dic Bildung 
dér genannten Waldboden, waiirond dió vertikal angeordneten Karbonataus- 
schoidüngen dic Spuren nachtraglichor Wioderaufkalkung aufweisona Diese 
Bodenbildung erfolgte wahrschoinlich unter den dón gegenwártigen ver~ 
gloichbaren Tenperatur~ und Feuchteverhált-nissenj os zoigen sich koinő 
Spuren kontinentalor Waldbodenbildunge Zu benerken ist; dass das gloicho 
KI ina und c’ur gleioho pflanzonwuchs aus sandigen bodenbildenden Go— 
stoin, den sonstigan Bedi.igungen genáss 5 die Entstehung rostfarbiger 
Waldboden hervorrufen würden* dió Spuren davon sind auf dón ungobon- 




Dér Lössau.:.'sahluss von Basaharc
Dr*Márton Pécsi 
lo) Geomorphologisehe und geologische Verhaltnisso
Dér Lösskomplex von Basaharc lágert auf dem Sőhotter dcr zweiten 
' nund&tlonsf reien Donauterrasse des oberen plaistozáns.-. darum niamt er in 
Be zug auf die Einteilung dér oberple;; stozánon Lösse sowohl geomo.rpholo- 
gisoh als auch stratigraphisch eine Schlusselstellung ein-..
In dem Donautalabschnitt dér dem TJngarischou Mittelgebirge an~ 
gehort? ziehon. 3ich über dem Inundationsnivoau dér Gogenwart beinahe 
susammenhangend zv/ei niedrige Terrassen hin, Es ist die erste hochwasseiv 
freie Tcrrasse (’Bezeiohnung Il/ae) und die zweite ebensolehe Terrasse 
(II./b.)
Die durchschnittlidhe Höhe dér erstgenannten Terrasse II./a 
über dón 0 -Standén, dér Donau bctrágt lo~l--fm, Auf dcr Oberfláche dioser 
Terrasse ist airgendswo eine lössdecke anzutreffcn, sic wird gewöhnlich 
yen Jlugsand oder dünnem Silt bedockt, Aus ihrem Terrassenschotter kamen 
an cini^en Orten Überreste dér jüngeren ibra des Elephas primigeniust 
haupteachllch dossen ZShne zum \orschoir.* Im oberen Teile des Terrassen- 
materiais konnten die für das Spatglazial charakteristischon Erscheinun.- 
gén dér- Kryoturbation beobachtet werdon®
Die zwoite inundationsfreie Terrasse II»/b dér Bonau hat eino 
rolative Höhe über den 0-Punl<ton dér Donaupegel von 2o~25 Es ist sehr 
wiohtigj dass von dér Talsohie an gcrechnet dies die erste Terrasse ist: 
auf dcr sich Löss ablagerte, .ferner auch, dass auf dioser Terrasse dér 
machtigste Lössmantel durch mehrere fossile Bodenzonon gegliedert wirdo 
Obwohl in dem Engpass de.r Donau bei Visegrád über dér inundationsfrei 
gelegenen zweiten Terrasse noch fünf álfcore und höhere Terrassen 
( III3 - V I I , ) vorhandon sind* tragt doch keinc von diesen eine so 
machtige Lössdecke? wie die erwáhnte.- In diesem Abschnitte des Donau— 
tales kann die auf Andesit-Felsgrund aufsetzcnde zweite hoohwasserfreic 
Terrasse mit fást gleichbleibender Höhe verfolgt werderu Mehrere Auf~ 
schlüssu bieten Gelegenheit, den Terrassenbau zusammen mit dér dicken 
Lössdecke zu studierenj (Nógrádverőcej Nagymaros, Szob, Dömös, Basaharc 
u»s.w.) Aus dem Sehotter dieser Terrasse komén bei Nagymaros (Figel*) 
und Szob Sáugotierüberreste zum Versekéin, welche nach dér Bestiiröimng 
von Mc Mott.1 (1942) dem Wünn angehören* (Cervusy Tarandus, Elephas pri« 
migenius)o M« í-Jottl hat ebensolehe V.'irbeltierreste des Würm., zusammen 
mit Werkzeugen des Magdalenien-Menschen in Lössaufsobiüsscn bei Basaharc 
ge saraméit* (Leider gab sic die genaue.ro stratigraphische S&ellung die-'
ser Fundo nicht ani Jahrb,? d.Ung.GeolsAnsto 194c.*) Anlasslich meincr 
terrassonmorphologi,schen Forschungen konnte ich ebenfalls aus detn u e ~ 
toron Horizont des Lössmr'ntels (bei ^ogr^dvcroce) Z.ahno des Elephas
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jui dér beigeschlossenci. J l l g w v  habén wir die humos on, dzwsj 
Bodenbildung zeigenden Horizonté mit den grossen Buchstaben A - Hj 
die ihnen zv/isohengeschalteten Lösse, lössortigen und sandigí-achra« 
ligen.-Schichten nur dér Orientierung halber óit den romischen Zahlec 
Z» “ H »  heziffert. Den Doppelhorizont C und D benonnton wir 
"doppelter tsehernosiomartiger Bodenkomplex von Basaharc”* Dér auf 
den E-Horizont auftretende fossiie Boden von ebenfalls Tschernosion- 
charakter bekan die nahere Bezeichnung ; "Basaharc A*"
Reihenfolge dér Ablagerungeng
Xr- -5- ~-6~jxL .Löss uau ahw^ohselnd gelagert
A, o 95 m Blassbrauner hunoser Horizonté An dór
Ostwand des Aufschlussos verbrél­
tért si&h dicse Schichte und stelit alsó 
einen ausgesproohone hunose :a Bődenhorlzont 
dar. (Von Tschernosioncharakter ? )
Bc 1 n Rosa-braun-fcrbener sandigc-r Waldsteppenbo-
den} welcher von dér über ihn liegenden, zu 
Boden veránderten Sahichte durch eine einige 
dn Löss-Zwischenlage getrennt wird<, Mit die- 
sen ”B!! ~ Boden füllte sich in südlichen Teil 
dós Hufschlusses eine U-förnige Delleo
TT. 3&5‘"4 n Wechscllagerung geschichteter und ungo^hir
teter Lösspacketce
ITT * 2--2.3 n Peinsand, lösshaltiger feiner Sand, stellen-
weisc geschichteto
0. lol n Tschernosionartiger Boden mit Krotovinen? in
unteren Teil KalkonhMufuüg*
XV. 1 n  Zwlscheníagerung eines stárker kai ki. gén
Lösses? von Krotovinen gestörtes Gefügoo
De Oo6-O,7m Boden nit Tschernosioncharakter und Krotovinen0 
Don C-Boden gleiohender Typus, wir rechnen 
auch tatsáchlich beido zu einen "Doppelkonplex 
Basaharc'' <i
Vo 2»5 m Ungeschichteter dichter Löss, sein Kalkgehalt
ninnt von oben (2o %) nach untén zu stark aba
Ei 2 n Schwarz-brauner tschernosionartiger Boden
(dér V/aldsteppo-Steppe) nit Krotovinerw 
Direkt unter dér Hunuszone stellenweise be~ 
trachtliche: CaOO -Akkunulati on$ Bodenzone g 
"Basaharc A".
In üufschluss ist bis zűr TJntcrkante dieser Bodenzone an dér 
Sohle etwa .2o n sichtbar in zus-..nnenhangenden Profil an den langgestrcck- 
ten Lössvmnden. Die noch tieferen Schichten wurden nittels bis auf lo n 




Srganaung.. _d£>; -Schicht eur-oiiia auf Grurd dar Bobrungg
VI* 7 a Lehaiger Löss- welcher in dér Mitte dUrch ein.
imgefáhr 1 a. nachtiges Lösspackct aus sand igen 
Löss geteilt wirde Dér CaOO, -Gehalt nicat un~ 
ter dér sandigen LÖssschichte stark abf (bis 
auf 2 - 3  %)o Die unteren 2.5 Q besteben schon 
aus entkalkten Le ha*
Fs o^8 — lo2. n Hunoser sandiger Tonboden<> (Wiesentonartiger
Boden.) Diesen Bodenhorizont haltén wir für das 
Schlussglied dér fluviatilen Serie, weloho nach 
den Absatz dér Inundationsgebilde entstande
VII''. 1»2 - 1*5 h  Glir.iuerhalti.ger Feinsand in V/echsellagerung nit
sandigen SchXaauschichtenr kalkfreio
Gc Oc5 a Rostfleckiger* hunoser sandiger Tonj wahrschoin-
lich Suapfboden dér Überschwoaaungsgebiete«
VIIIy Ic5 a Rostiger grauer sandiger Tón und toniger Sandt,
H<> Oc.8 I a Grauer. rostfleckigerj hunoser sandiger Ton;
Boden des Überschwennungs-Morasteso
IXo Oc.8 ü  Rostfleckiger sandiger Ion, kalkloso
X» 1 lo5 n  Viel Gl.iar.ier enthaltender Feinsand und toniger
Sand „
OB a  Os5 - 1 a  Terrassenschotter
XLIo Andesitaggloneratf als Basis dér - jrrasse, zac
24 n über dea Pegel-O-PunktJ
Den ait I 9 bezeichneten Less in 5 - 6 a des Basaharcer IIo 
Aufschlusses kann nan auf Grund dér in ihn in dér Uagebung geaachten 
ítmdo des Uraenschen von Gravot te-Typus in das Spát-Würa e i n r e i h e n *
Die "A" und benannten Bodenhorizonte können ait dea "Oberen Boden-* 
koaplex Mende” poraiéi üstért werdenr. Dl.ese Possilböden atellen wir 
susanaen nit den sandigen Lösson IIo und III* bezw* Sand in das Mittcl-’ 
Y/ürn* Den 1sVerdoppelten Bodenkonplex von Basaharc*1 C und D und den
■ a {?3\J.^:-,Míc^ !r^ /.:::iiiorizont von Basaharc” ait den zwisohongcscihái*o-» 
tón Lössen IV* und V* , ferner dió lössartige Sedixientserie VI« sprechen 
wir als eolisohoj eluvialej bezw0 deluviale Bildungen des áltore.n V/ürn 
an* Die Bodenbildung zeigende Schiohte F ist das Schlusssediaent dér 
fluviatilen Sorié und gehört saant dér fluviatilen Serie in seinea 
Liegenden in das R-W Interglazial bozw* in den ^aifang des Würn» auf die 
MÖglichkeit einer so gearteten ohronologischen Ei-uboilmag dór Basaharc- 
Sediaente sind wir in punkt le) naher elngogangona
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Mineralogische Untersuchung der Schichten des 
Lössaufschlusses von Basaharc
Dra Se Szebény,i
. Der Aufschluss kann auf Grund der vorliegenden Untersuchungen 
in 6 ? beaw. 4 Teile geteilt werdcn- in Gegensatz zu den Aufschluss von 
Paks, dér eine 8-teiligo, bezw, 3-toilige Gliederung zulássto
Die Grenze des Is Horizontes befindet sich in 12*5 n von dér 
Oberfláche* (in Paks bei 9<^2o n)« Dicsér einheitliche Löss ont halt ei­
ne grosso Menge GLimner und Foldspath* Es handelt sich un eine ^blá­
ger ung dic von cin und denselben Ursprungsort herstannt und zu ein und 
dersolbon Zeit sedimentierte* Ihr Karbonatgehalt ist geringer, als in 
Paks. dagegen dér Glinner- und Feldspath-Gehalt grössere Dasselbe lásst 
sich von Hunusgehalt und von dér Bindigkeitskennziffer sagen. Unter den 
Sohwernineralen wiagt der wcisse Gránát und dér grüne Amphibol vor, 
spárlich koLinen vor j 'Zirkon, Rutil, Titanit? brauner Anphibol und 
Bi o tit-Glinne r«
Der Horizont II. reicht von 12F-5 - 2o n« Er ist durch drei 
honosé Bodenhorizonte gegliedert- deren Z' ischonlagen aus Löss und Löss 
nit Kalkunreicherung gebildet sindc. (in Paks entspricht diesen Konplex 
der ii. dortige Horizont von lo - 14^9 n, der dórt nur zwei schokoladc- 
braune verle.hnte Bodenbildiuigen aufweist* (Der Karbonatgehalt ist grös" 
ser als in Paks, Der Glinner- und der F eldspath-Gehalt ist auch in II» 
gross, ebenso dió %~„cllü Menge der verwitterten Mineral k.örner0 Unter 
dón Schwernineralen konnt der grüne Amphibol in wesentlich geringerer 
Menge vorf als in' oberen I. Teil und; die Stelle des weissen Granates 
wird von rasafarbenen Gránát cingenoaaeno Der spárliche pyroxen vcrschwin- 
det ganz, dagegen tritt Chlorit in grösserer Menge auf, Diese Verhalt- 
nisse deuten:darauf, dass die Bestandteile der Schichtenfolge von einen 
ontfemteren Ursprungsort durch Wind hertransportiert wurden und dass 
die gröberen K ö m e r  früher sedinentiertehV
Schichtenf olge III.» reicht von 23 - 29 n» Es handelt sich hier 
un ain lössartiges Sedinents dass aus mehreren Schichten besteht. und 
eine reiche Schnockenf auna enthalt* Die tonige Fraktion ist wesentlich 
grösser, als in.Horizont III* von paks, dagegen der CaOO-,- und Hunus- 
Gehalt kle.iner. Die Korngrösso des sandigen Anteils ist gegenüber den 
früher beschriebenen Schichten kloiner0 Die %~Menge der Schwerninerale 
stinnt mit der von Paks überein* Von den Mineralen ist der grüne 
Anphibol wie in den Schicht eíikonplex II. nur zu einen geringen %-Satz 
vertreten* dagegen ist die Menge des braunen Anphibols und des Biotit- 
glinners in. jeden Schichtenglio- -jröbser* Dasselbe wurde auch in paksor 
Aufschluss beobachtet* Die Menge des Tit'vdt und Zirkon. ist verringert, 
jene dós Chlorit stcigt ano Von dicsen Schichten angefangen erscheint
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nun auch der 01ivxn„ Ste-llenwe se finden sioh harte Bruchst'íicke von 
Schneckengehausen in grosser M< ng©a
Dór Schichtenkonplex V. reicht von 29 - 37*5 n a Er besteht 
aus Lösaf nit Schlunn unternisohten Löss und schlannigen Sand, in q o - 
nen stellenweise Zonon nit vieion Sehnookonhauj-Bruchstücken vorkonnen* 
Es handelt sich un sehr bindigu Schichten nit erhöhten Tongehalto Sehr 
wenig Glinner zeigt sich; zusa..men nit Feldspath und anderen Schwer* 
nineralen. Dér Verwitterungsgrad dór Minerale ist schr geringo In'dér 
Reiho dér Sehwe minerale steigt dér %-Satz an grünen Anphibolf auch dér 
des C",ivins* Nunnohr Zeigt sich auoh Irenolithc Die Zusannensotzung 
dér Schichtenfolge III* und IV® ist unter einander eine áhnlichej, wc.ic.ht 
aber von ,iener dér Horizonté I« and H „  ab0 Dér durchschnittliohe 
h. ~íVert ist wesotnlioh grösser0 Auch die Hongé des FelJspath.es und 
Gtinners steigt. Dér mterschied zwischen den beiden Schichtenkonplexen 
áussort sich hauptsáehlieh da.rins dass hier die Korngrösse'der sandigon 
Fraktion wesetnlich geringer ist, als in den oberen zwei S<jhichtenfolgen, 
Ausserden sind die Sandpartikel dér oberen Horizonté scharf konturiertf 
wahrend in den behandelten unteren Horizontén viel abgerundete Körner 
anzutreffen sinü. Die Schneekonhausbruchteile erwcisen sich M e r  als 
viel resistenter als in den oberen Schichten und auch dió optischen' 
Eigensehaften, dér auftretenoon Hinerale sind andore* Das aussert sich 
besonders an den Schweroineralen^ Wáhrend in Konplex I, noch dér weisse 
Gránát vorher.rschtes sowie auch dér grüne Anphibol und farblose sonsti- 
gc Schwerninerale, treten in II# dér brauno Anphibol, der Biotit, dér 
gewöhnliohe Glinnerr der rosafai"?ige Gránát und der Olivin hervor» Auch 
eine grosse Menge Ghlor.it findet sich daritu
Der Schichtenkonplex Vo reicht von 37-5 ~ 4o n c Er wird 
von grauen tonigen und schlannigen Sedinenten gebildet» Darun zeigt 
er den grössten h -IVőrt in ganzon Aufschlusso Auch der Quarzgehalt ist 
gogenübor den vorlgen Schichten erhöht* Ebenso weisen Glinner und 
Feldspath ein Ansteigen auf® Der Schichtenkonplex ist karbonatfreio 
Sehr viel Schneckenhaustrünuer zeigen r1cha Dió bis jetzt angeführten 
Minerale sind in derselben gleichnássigen Verteilung wie früher vor- 
handen, nur der Titanit erreicht einen grösseren Anteil als bisher#
Es zeigt sich nun auch Staurolithc,
Schichtenkonplex VI« reicht ven der Tiefe 4o n bis zun Ande- 
sit-Felsongrund hinab. Es ist eine Schotterschichte nit Sandgehalt und 
sehr geringer Htmusnengeo Die Korngrösse der sandigen Fraktion ist 
grösser, als in den oben beschriebenen Schichtenj Ausserden ist die 
Verteilung dór Korngrössen viel gleichnassiger* Diese Schichte kann 
nit keinor der oben beschriebenen vergl:* chon werderw Die daraus be- 
stinr.iten Schwerninorale gleichen in der Mengenverteilung jener^der 
Konponenton des Andesits« Auch ist die Verteilung gleichförnigo \
Auf Grund dieser Untersuchungsresultate können wir den Auf- 
schluss von Basaharc i n  vier Teile verschi.edenon Charakters aufteileny. 
unter welchen der vierte als \«in i n  situ entstandener Verwitterungs— 
horizont zu betraohten ist«. Der ursprungsort de.r Bestandteile der an­
deren drei Schichtenkonplex© ist einen geringen Unkreis zu suohon* Das 
wird durch die ,vehnlichke.it der Mineralgesellschaften bewiesen. In 
Bezug auf Korngrössenvertoilung ist d.ie Schicht enfolge IIIo an gleioh-
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nassigsten aufgebaut* Die Korngrossenunterschiede in den sandigen Frak- 
tionen von I. und II. dürftcn auf geringere Int-ensitat dér verfrachten- 
den Winde hinweisen.
Wcnn die nineralogisch nachvveisbare Karbonatnenge in Mittel- 
werten dér Schichtengruppen des ganzen Aufschlusses betrachtet -wird, so 
ergibt sich, dass sioh auch in den einzelnen Konplexen andert. Für den 
Qunrz ergibt diese Betrachtung, dass er nach untén %-uell allnahlich 
ansteigt, und dasselbe gilt für den Glinner. Dagegen ist die Menge des 
Feldspathes unregelnassig wechselnd* Die %-uelle Verteilung dér 
Schwerninerale v/eist nach abv/arts eine starke Tendenz zu Verringerung 
auf.
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L-bersicht der ungarischen Löss-Literatur
Georg qahn
Die ungarische Lössforsohung enthált von jeher spitzen- 
leistungen der internationalen wissenschaftlichen Forschung* Dies ist 
darin begrlindet, dass die Lösse im Karpathenbecken ein grosses Gebiet 
bedecken (za. lSo.ooo km2) und ein vorzügliches substrat der Kulturbö-- 
den abgeben. Die probleae der ungarischen Lössforsohung, wie sie sich 
in den vercchiedenen Forschungsperioden ergaben, können wir folgender- 
massen zusaumenfassen :
Die erste periode können wir bis zűr Jahrhundertwende 
rochnen. sie wird durch das suchen nach Analogien bzw. Varianten in 
der Genetik gekennzeiohnet, das schliesslich zum Siege der áolischen 
Bildungstheorie führte. J.szabó (1877) hat bei uns zu gleicher Zeit wie . 
das Erscheinen der Arbeit von Riohthofen (1877) das problem der Löss- u. 
■'l'íyx^ k” -bildung untersucht* Er betrachtete sie als paziesunterschiede 
ein und derselben Bildung. Der Vorgang der áolischen Lössbildung wurde 
von B.lnkey bei uns 1878 beschrieben. Dann hat L.Lóczy sr* (1886) die 
Ergebnisse seiner chinesischen Studionreise zusammenfassend mitgeteilt, 
Er war Anhánger der áolischen Bildungstheorie, hat aber bemerkt, dass 
grössere Lössmáohtigkeiten in erster Reihe in den Gebieten der pluss- 
táler bezw. deren Ifachbarschaft vorkommen (Hoangho),
Als zweite Porschungsperiode der Lössprobleme sind die 
jahre u h .  die J ahrhund ertwende bis zum ersten y/oltkrieg zu betrachten*
Es ist die periode des Nachwoises vorschiedener Lössarten. Der promi- 
nente Lössforscher dieses Zeitabsahnittes, Julius Halaváts hat (1895) 
auf Grund seiner studien in der Tiofebene Ungarns die holozánen bildun* 
gén auf den inundationsgebieten von den iibrigen subaerischen pleisto- 
zánen Lössen abgetrennt. Schon er warf den Gedanken auf, der spáter von 
B.Bulla und j.sümeghy verkíindet wurde, dass die inundations-Lössschlamme 
aus Wasser umgelagertesLössmaterial sind. Heinrioh Horusitzky (1898, 
L9o3? 19o5) hat mit der Wachv/eise der alluvialen, aus Wasser umgela- 
gerten, metamorphisierten, spáter sumpf- oder Mlnfusions"-Löss genann- 
ten Arten und ihrer charakteristik sich spáter grosses ?ordienst er- 
worben# y/ichtig ist seine Peststellung, dass die Lösse in áltereNind 
^üngere Bildungen aufgeteilt werden könne, deren Matériái aus früheren 
marinen sanden und Mérgein (des pannons und Oligozáns) herstammen 
íJOli. p, Treitz (l9ol, 1913) suchte die Lössprobleme von der bodenkund- 
lichcn Seite her zu löscn. Er ist ein extremer Anhánger der áolischen 
Ént«jtehurgstheorie, der nicht nur die wirkliohcn Lösse des Kárpáthen— 
beokens, sondern auoh die verschiedonen Lohme und deren Ursubstanzen,
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náhmlich dió B-Horizonte dér Waldbödcn aus ílugstaub enstanden bezeich 
nett Durch dió Annahme des Bestehens ein.es Zusa&űenhanges zwischen Lösb*- 
Diagenesa und den bodenbildendunprozessen dér Verwitterung ist Treitz 
hinter dcr Konzeption ven Berg-Ganssen zurückgebüeben* L»LÓczy sr9 hat 
fl913) den von ihm so genannten "Tallöss" als besondere delluv.iale Löss‘> 
raaios beschrieber..
Vöm I. Weltkriege an bis zu den 3o-er Jahren können wir 
von einer dritten periode unserer Lössforschung sprechentf in dieser Zeit 
nahm die intensivero geologischc Kartierung dér Ebenen und Hugellstndor 
oinon grossen Aufschvwngo Bio von E*Maros (1917”23) im Balaton-Gebiet 
ausgeführtan Arbeiten habén die grosse Aehnlichkeit des Tallösses und 
s u m e r  Muttergestciné (des Lev antikun s und pannons) bestátigt und zu 
gleich.cn Ergobnisson gelangten auch die übrigen kartierenden Goologen 
diesos Gobictes...
JVHorusitzky (1932) versuchte dió lössartigen Ablagerun- 
gén dér nassen íláchcn von dem typischen Löss abzusondern Er hat; auf 
Grund dér schnockenfauna auch eine ohronologischo Einteilung verfertigto
Die von den 3o-e.r Jahren bis 1945» bezw<- 1954 rochnende 
v'.cri.G und fünfte Porschungsperiode kann durch weitere genetische; bo- 
schreibendo und ka.;?tographische Versuche und daneben durch den Beginn
e.ingehender össmorphologis cher Untersuchangén (Bulla und die Ausführung 
komplexer Materialuntersuchungen (vendl, Takács, Földvári) gekennzeich** 
net werdeno rcle Arbeit von Bulla aus dem jahre 1933 mit dér Beschreibung 
dór Lössrformcn ist als grundlegcnd zu betrachten, Er hat aus dér destruk­
tívon Erschcinung.sfo.rm dós Lösses bei uns den Schluss gjszogen, dass 
Lössbildung in unseren Tagon nicht mehr erfolgt? dér Löss alsó eine 
fossile Bildung des pleistozáns istc Er untersuchte die Ablagerungs- 
verhaltnisse des Löss} Lagerungswinkel, seehöhe, Máchtigkeit, Qualitát? 
Umlagerungj Ari; des Liegonden und H&ngendon, und kommt zu dem General- 
rosultatj dass die Abtragung des Löss mit Verschwinden des Ca(X)3~Ge- 
haltes als eine Art Verkarstung, Tonigerworden zu betrachten seiP
Bulla (1934) macht ferner eincn Versuch zűr parallelisie- 
rung dór Tarrassen und dér fossilen Böden (welche bei ihm gemáss dér 
Auffassungeii von. Treitz und sigmond als B-Horizonte von einstigen 
Waldbodenprofilen angesehen werden) sowie dér Einteilung des pakse.r 
Basisprofils nach dér polyglazialistischen Auffassung von E»Scherf, mit 
dér chronologischen Gliederung dér Lössablagerungen« Bulla bringt dann 
(1937-3B) nicht nur eino Wioderholung seiner früheren morphologischen 
und chronologischen Peststellungen mit deren Verbesserungon, s o n d e m  
verarbeitet die ganze bis dahin vorliogende vatorlándische und auslán- 
dische Lössliteratur^ In diser Arbeit bewertet or die Bodenbildung-iv 
theorie von Berg vöm standpunkt dór áolischen Bildungsansicht. wobei 
er dió Meinung von Berg als Ausfluss dér diagenetischen Betrachtungs- 
Wvise anninmt. Heine wichtigeren genetischen Feststellungen sind fol- 
gende % dér Löss ist im Karpathenbecken tatsachlich mit pleistozánen 
fosgilen-Laimenzonon glioderbar und mit den Terrassen parallelisierbarj 
os handelt sich üa Matériái, welches primár von ílugstaub herstanmt.- 
dor durch Ostwinde nát oszillierender Auftrióba- und Abwartsbowogung 
verfrachtet wurde, sich aber bei dem Bestehen bestimmter Bedingungen 
nicht als dem trockenkalten steppenklimE. entsprechendes Lössmaterialj,
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sondexn « z»B# auf einer feuchten Ablagerungsfláche - netanorph ver- 
andorb absotzte* Allé Thesen sind literarisch belegto Grosso Hilfo 
leistete danals dér Forschung, dió eben eingeführte Materialuntersuchungo 
BoSzádeczky-Kardoss (193o) wies auf die eigenschaftsverándernden wir^ 
kungen des C0.OO3 dér Sedinente hitt* K» Sztrókay (1956) untersuchte die 
Koragrössenverteilung des vulkánischen Plugstaubes des Vulkanes 
Dosoabezabo naeh 12oo km Transportweg und fand ein Maxinuns welchos 
de;r= charcicteristi s che n naxinalen Lössfraktion entspricht^ Vendl, 
tfakács. Földvári (1935a, 1935b, 1936) habén Lösse dér ungebung von Bu~ 
dapost und des Börzsöny-Gebirges in. Bezug auf Korngrössef chenische 
und nineralogische Zusannensetzung untersuchte Es gelang zu bestáii-’ 
gen^ dass d.iese nicht typlschon Lösso in dér Zusannensetzung Donausan- 
den glei jhan, aus welchen sie ausgeblasen sein niissen, Faragó (1938) 
hat bei ihrer Kartierung einos Gobi..tes des Alföld-Lösses eine dér 
griindlichst en K-tsrialuntersuchungen desselben gegeben*
Sédl hat 1942 in Gerecse-Gebirge die Lössverkarstung 
Xjiid Morphologie nach Bulla nit Beibringung neuerer Details beroicherto 
Seine Arbeit ist in ihrer Ri.chtung bahnbrechend, da nit ihr ;jener Ze.it- 
atgc.hnJ.tt beginnta in den dér Gegenstond dér Forschung dór beschrei«-> 
benden Untorsuohungen sowohl in geographischer, als auch in geologischer 
Hinsicht sJ'sh von den Becken und Hügellándern auf den Bergrahnen, alsó 
auf das 3inzugsgebiet dér dió Flussterrassen und FLusstáler nodellie~ 
renden Gowásser verlagerte# Aber auch ári den Gebiet dér theorotischen 
pleistozanforschung brachte das Wirken von G.Bacsák in den jahren 
J.9^ -2 19^4 einen er.tschoidenden Fortschritt in dér absoluten Qhrono-*
logi.ec Er hat nicht nur die Theorie von Müankovich über die hianels^ 
nechani.schen ursachon dér Eiszeiten verbessert und weitergoführ£a sondern 
auf Grund dór M-ttteilungen von Scherf und Bulla die Übereinstinnung 
do^ c aus den stratigraphischen Verhaltnissen des pakser Aufschlusses 
gezogenen Folgorungen nit den Ablauf dér Klinaveránderungenj die sich 
aus dón Interf erenzen dér Elenente dér planetenbewegungen ergeben, in 
einwandfreier Weise naohgewiesen®
Die sich in dér Literatur dér Jahre 193o~1945 aussprechen- 
de Tondona dér Forschung wird durch norphol0gische, sedinentologische 
und chronologlsche Neuerkenntn±ssef welche sich auf dér Grundlage dér 
M.s dahin erzielton entwiekeiten, gekennzeichnet. Das Jahr 1945 
brachte aber in Bezug auf die Entwicklung dér wissenschaftlichen Metho- 
dik. nicht sofort einen entscheidenden Fortschritt# Die veralteten 
geogcaphischen Arbeit shypothesen und die grundsátzliche zugrund ele gurtr ; 
dér Deflationserscheinungen als Basis dér pleistozánforschung wurde 
zwar durch andere Ansichten ersetzt, insbesondere von Bulla, welche die 
enr.3cheidende Rolle dér wechsolnden linearen und arealen Erosion her~= 
vorhaben, jedoch blieb die áolische Lössentstehungstheorie auch 
terhin alleinherrschendo jcSüneghy (1951» 1954) und Miháltz (19.53) 
stehen in diesen, sowie nachfolgenden Arbeiten als Leiter dér ;;aupt— 
sachlichon Kartierungsarbeiten dieser Zeitperio^o ganz auf dér Basis 
dér FLugstaubtheorie* őüneghy hat sich vollkonnen den Monoglazialis~ 
nus» .nahnlich dér dér Annahne einer ausschliesslich in würn erfolgter 
Lössbildung angeschlossen, Er sieht unter den Löss des Würn üborall 
fluviatile. besonders sandige Sedinente anstehen* Er spricht ferner 
die Braunerden Westungarns und die in unseren nördlichen Mittelgebirge,
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sowiö an de.i T&ndoxn dós Alföld wcitvorbr©±tctod Lehn~ und r’Ry$J'. -JC f'od* 
unter entsprechender iniorpr&tiorung dór frühoren untersuchuugon von 
J.Szabó (1877) j Treitjs, Bulla und Kerekes als lössvortrotendo FaaioS"* 
bildungen an Q
Ele Jahre .195.3~>54 können als Anfang einer neuen jorschungs 
periodo* als ein ausgoprágter Wendopunkt dór Auffassungon bozoichnot 
werdon, Das zuwortekonnen dér Berg-schen Konzeption ricf dió Anhanger 
dór áolischen Entstohungstheorie zu einen einheitliohcn Eintreten fiir 
ihre Meinung auf. Andererseits höron wir nun öfters von dór Möglichkeit 
einor and erőn grundsátzlichon Genotik, vvie z»B» bői Sebőra (1953)a
Anlüsslioh des Alföld^Kongresses habon als Vertroter dér 
áolischen Theoric insbesondere Kiháltz (1953)? fernor .Bulla (1953) 
beide den prináren y/indtransport von Flugstaub in sinno dós polyglazia ■ 
lisnus, dcr Herkunft des staubnaterials aus den karpathischen Bookén 
selbst und dér ohronologi.schen Bedeutung dér Lainenzonen das V/ort 
geredetc Auf den Gobiete dér Materialpriifung zoigte Frau MeFöldváry 
(vogl) dió Brauohbe.rko.it dór LüA-Kethedc zűr Eruierung von unterschle- 
don, welche auoh linatischo BUcksehliisso zulassen® Late.ritverw.itto~ 
rung unter feuchten Kiina ergibt Kaol.inis.lerungr cie normálé Eodenbil- 
dung ro3ult,lo.rl; MontnorilloniJ;bildung: wáhrend sich Iliit unter 
Trockcnki..ir.a bűdet, Frau Mihályi (1953) und andero Kongressni.tglio- 
dor legton Versueho vo.r- e.ine entsprochondo Nononklatur dér verschio** 
donen Lössvarialiát'on auf Grund dór KorngrössonsuuaenkurVon und dór 
Lagc-rung dór in dón I-Sason onthaltonen (JLinnerplattchen zu erzielen^ 
Kretzo.i hat? donale (1953) zwooks natürliohor Gliederung des Quartárs 
und speziell dcr Chronologic dcr Lösse dió Ucranziehung dór Y/irbol- 
tierfauna onpfohlor.,
Auf dicsen Al.föld-'Kongrcss ist prof* LeKádár dér all-> 
gonoin aagenonmenon áolischen Theorio entgegengotreten (1954)© Er 
führte aus, dass es vorstellbar sei f dass aus fluviatilen substrat 
unter trockon-kc.lten Steppenklima oinc Bodenbildung durch bosonde.ro 
Verwittorungsart eintrotej wolcho zűr Entstehung von Löss führts 
Darübor liinaus hált er aber, gegenüber Berg auch áolischen Flug- 
staubtrunsport fiir nöglieh und bozeichnet die Sedinentction selbst 
und dic Diagenese als gleichzeitige vorgánge® Kádár sieht in dér 
Frostwirkung einen wichtigen genetischen, lössbildenden;. zerkleinern- 
den und Ungeschichtetheit bewirkenden Faktoré Die von Bulla hervorge- 
hobene Lainenzonenchronologie wünscht er durch die Berücksichtigung 
dér Schotterschichten als Indikationcn von Klinaveránderungen ergánzt 
zu sehen. Kádár hat (1957) dér Meinung Ausdruck gegeben, dass ausser 
in pleistozán auch noch in dór sog^ Haselnusszeit des Holozáns eine 
leezte K.össbildende phaso eintreten konnteo Gegen diese Ansicht sind 
die Vertre tér dér subaerischen Entstehung des Lösses unter Führung 
von Bulla (1954) an Kongross noohnals aufgetreten. Bulla hat dabei auf 
seine 1937-38 aus^efiihrten Ansichten zurückgegriffenr in dér Frage 
do.r bezeiohnonden Lössfraktion abor ándert er auf Grund dér Arboiten 
von sztrókay (1936), MoFaragó (1938), Földvári (1936), sowie dér 
spáte.r erschienenen Arboiten von Földvári (1956a, 1956b) und von 
Kiháltz (1955) seinen standpunkt und erklárt das Maxinun an staub- 
fraktion in Löss nunnehr ausschliesslich durch die áolische Ver-
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•frachtuns, wáhrond or íróikor soiao EateteJaung auofc durch bodcnvildendo 
Yerwittorúng für nöglich hieXío
Dió von 195.3 bis heube dauerndo neuoste Forschungg" 
periodo war in dór Lössforschung die produktivcste® In joden Zweige 
des problenkroisos wurden Arbeiton nach neuen Gesichtspunkten ausgeführt 
Es seion jjene von LoÁdán (1954). LsÁdán - S»Marosi - j*szilárd (1959); 
AoBalla (1959)? Borsy (1961) genannt, welche den von Bulla beschriebenen 
Vorgang do.r Denudation durch Lössverkarstung wexfcer ausführen0 Leidor 
ist eine systoaatischo Vorarbeitung dér Ergebnisse dér auf den Gebiete 
dér Bodennechanik in dér sovjetunion und in u n g a m  ausgeführten Unter- 
suchungun j Galli (1951): Abeljev (1952), Kezdi (1954,1959)? A*Ballá 
(l95il0 * Egri “Rétháti (19.59)» Eöl des-Rétháti (1961) noch nicht erfolgt* 
so dass die norphologischo Bewerbung dór Eigenschaft dér Makroporositát, 
dór Vordichtung und dós schichtenverfalls noch auf sich warten lásst*
Das ist unso bedauerl.ic.her, weil diese Faktorén bei dér Lössabtragung 
eine violloicht noch grössere Rollo spielen, als das Verkarstungs- 
phanonen* Die obenerwáhnten lössnorphologischen Arbeiton sind nicht 
nur wegen des Thenas dór Abtragung, s o ndem überhaupt wegen dér gegebe- 
nen Beschroibungen dór Erscheinungen wichtigo
Auf den Gebiete dér Materialprüfung habén sich ausser 
den bereits erwáhnben bodennochanischen Bestrebungen noch eine ganzc 
Reihe sonstiger Verwandtor Wissonschaften in den Dienst dér Lössfor- 
schung eingescholteiia Danoben liefen die noch in den 3o-er jahren be- 
gonnenen konplexen Untersuchungen vieler Forscher bezüglich des von den 
Flüsson in gelösten Zust^nde geförderten, soraié des schwebenden und ge- 
roll ben Matériáin nach Korngrösse, chenischer und nineralogischer 
ZUEonnensotzung weiter8 juharul Albert (1962) hat die Fragon von den 
Gesichtspunkten dér Baunaterialindustrie aus bohandelt und die profile 
von etv:a 3oo Materialgruben ungarischer ziegelfabriken besdiriében 
worunter auch viele Lössaufschlüsse inbegriffen sind, deren Analysen 
Schichte für Schic.hte angegebon wurden* Die bestimten paraneter be-
treffen die Korngrösse, Ca003-Gehalt, plastizitátsgrad* chenische und 
keranis chbaunaterial-industrielle Kennziffern.
papp (1948), Kassai (l95o), Deneter Halász (1955) und 
Martos (1956) besprechen die Verwendung des Löss in Bergbau als Ver~ 
satznatorial, wciche das studiun von Fragen dér erwáhnten Art, insbe- 
sondere dér Besti.ir.iung des Feinnaterials notwendig nachten. stefanovits, 
Kléh, szücs (1954) und Frau szebényi (1954) habén den Aufschluss von 
paks in bodenkudlicher Piohtune,. nach Korngrösse und nineralogischer 
Zuaannonsetzung dér oinzolnen sc.hljliben untersucht, Das Resultat ihrer 
Arbeit bostatigte als ursp.rungsort dér sedinente Transdanubien*
Prau széky und szepesi habén (1959) versucht, den Zu- 
sa.inenhang zwischen den phanonen dér Alkaiisieru.'.ig und den Alföld~Löss 
klarzulegen. Ihre Peststellung} dass die künstliche Bewásserung die 
Prage nicht löst, s o n d e m  den Boden eher verdirbt, stinnt nit den aus 
norphologischen untersuchungen abgoleiteten Schluss von M.Erdélyi 
(l96o) üborein#
Einer dér zielpunkte dér geologischen untersuchungen war 
dér Aufsöhluss von paks, welcher in den Debatten dér Altersfragen
- V -
596 esne
(Lai&enzonenehronolo gie ) eine entschoidende Rolle spieltej Ádám - Marosi ~ 
;szilár 1954)® Kriván (1955) war bestrebt, nach áhuii.chen prinzipien dao 
Matéria! dér ganz en Grube ven paks komplex au bearbeiten. Es sind nicht 
nur bodenkundliűhGj geologiöcho und norphologische Unterr.uohungen aus<*> 
gelührt worden? sondern Horváth (1954) hat auch dió Bes ta.nmung dór 
Molluskonfauna dér einze.lnen Schichten belgestouer+o SPáter versucht 
p., Kriván (196o) auch einen Zusammenhang zwischen den Resultatén dcr 
Soncierungsbohrungon und dcr Wirbeltierresto in denselben zu finden-, 
welcher Versuch auch in den zus^műenfassondon Bucho von ErVadász (l96o) 
erwahnt vmrde* Anlass zu mehreren Arbelten- gab dór zu paksr spater auch 
in aad erőn grösseren Ziegeleigruben gofundenc Tuffit--Leit horizont j 
Kriván ~ Rózsavölgyi. Q19S4) faceten die erzielten Reculfcato in einer 
Arbeit susannono
Zu oiner ernouten bodonku.ndli.chen Glieaerung und Analyso 
des grossen Aufsehlussos ,'der pakser Ziegelei gab die ,»rbeit von 
Stefar.cvi.ts-Rózsavölgyi (1962) Anlassr
ITngár (1957 3 1961, 1964) versuchte eine parallclisation 
dér nach verschiedenen HéthoJen gewonnenon Resultatéj in eiaer weiteren 
Arbeit (195';’ ) hat er sich bemübt die geologischen. bodenmechanischen 
und bodenkundlichen Kiassifikationén dér sedimente in tíbereinstiomung zu 
brj.ugen. sexae Arbeiten hat er auf die áhnlich gerichteten Vergleichs- 
arbeit en von Frau Szurovy (.1952) ? Földvári (1956), Mihál tz (1955) auf- 
gebauta Bárdossy fl961) lieferte fúr die Feststellung einer unfassenderen 
and logisoheren geologischen Rononklatur dér sedimentgesteine einen 
eingehonden vórschlagc Rónai (1955-56, 1962) hat anlásslich dór xiefebo- 
nenL'-rtierung die geologischen und boóenmechanischen Daten als zűr 
Charakteristik dér exnzelnen Löss typen brauchbare Konnztff ern in áhn~ 
iicher "eise wie üngár ausgevjertet,.
In dér Frage dér absoluten Seitrechnung des pleistozáns 
bedeutete es einen neuörlJ.chen schritt vorwárts, als G-Bacsák (1955) 
au£ dér astronomischen Methode fussend weitere Anhaltspaakte für eine 
zeitliche Gliedorung des ganzen pleistozáns auffand. zűr Altersbestim- 
nung dér Lösse nahm Gábori (1954) aa.f Grund orcháologischer Daten 
Stellungu
pécsi hat nit dér mikromcrphologischen und feinstratig- 
raphischen Analyso solcheine neue Methode ausgearbeitet mit welcher 
non auf die Genesis dór Lösse und lössartigen Ablagerungen weitgehend 
f o l g o m  kann.o In dér regionalen. und vortikalen GÜederung dér Lösse 
und lössartigen Ablagerungen hat M-apécsi (1961, 1962? 1965) bahnbrc.’iende 
Arbeiten g e l i o f e r t M i t  dér eingehenden Untersucbung dér pcriglazialen 
Untersuchung dér periglazialon Erscheinungen, und dér sich auf den Ge-' 
hangén abspielcnden phánoneno stellen sich durch seino Arbeiten solche 
Faktorén darf mit deren H ü f e  nunmehr neben den schon früher anerkannten 
"Olischen und fluviatilen y/irkungsfaktoren nunmehr auch die proluvidion,j(dü5i 
Nii?li.n,eluvialen V-vígánge die ihnen jebührende Beachtung fandon..-, Die 
norphologischű Analyse ei.niger Lössaufschlüsse nach dicsen Gosichtspunk- 
ten íjtellte klarf dass nur etwa ein Brittel dér Schichtenbándo aus 
áoli.schen Ablagerungen bcsteht.. Dér übrigc Anteil so auch in paks. ist 
sedimentares Matériái? welches durch deluviale? eluviale oder bodenkund~ 
liche Ve rwitt erungsvorgangé ént stand, und bei diesen Verandorungen e.i.n
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lössáhnliches AUssehen bekam. (l ö s s  series), pécsi hat ausser der ober- 
fláchengestaltenden Wirkung dós v/indes und des Wassers auch die Fiiess- 
bewegungen auf den Hangén als dritter Hauptwirkungsfaktor zűr gebühren- 
den Beachtung verholfen und in die Genetik des Lösses einbczogen. Durch 
Anwendung dieser Methode wurde es möglich, die früher von einander ge- 
trennt studierten Aufschlüsse trotz rgi.umlich.er Entfernungen zu parallel!- 
sieren, ausser dem Basisprofil von paks weitere Grundprofile aufzufinden 
und die versohiodenen Lösse chronologisch zu bewerten. Die Laimenzonen 
•wurden nunuehr Indikationen fúr Ruheperioden der geologischen Vorgánge, 
wáhrend deren ungestörte Bodenbildung möglich war. sie repásentieren 
aber nicht in jedem Falle eine Zwischefleiszeitperiode. Es ist auf die­
se y/eise möglich geworden, eine Erklárung dafiir zu finden, dass die 
Mehrzahl der durch fossile Bodenzonen und Dellenausfüllungen geglieder- 
ten Lösse mit Ausnahme von paks und Kaposvár-Donnerváros in das y/ürn 
gestellt werden darf.
pécsi hat nicht nur in der Frage der GÜederung der 
Lösse und ihrer Genetik,'sondern auch in der untersuchung der Oberfláchen- 
verbreitung Jieser Gebilde und ihrer Kartierung bahnbrechende Arbeit 
geleistetí Er hat gefunden, dass die sich auf den Gehángen abspielenden 
111essvorgangé und die Faktorén der Frostveránderung eine Korngrössen- 
sortierung bis zum Feinstaub bewirken können* Es bedeutet dies aber 
keineswegst dass er neben der Wirksamkeit der fluviatilen, alluvialen, 
deluvialen und eluvialen Zerkleinerungs- und sortierungskráfte nicht 
auch die Entstehung’wirklich aólischer Lösse láugnen würde. Gerade in 
der letzten Zeit hat iloldvay (1961) an frühere Ansichten von Kölbl 
anknüpfend auf die áolische Entstehungsweise des charakteristischen 
Maximums in der Komgrössensummenkurve im Feinstaubbereich hingewiesen 
und es ist wohl auoh unzweifelbar, dass mán bei der Frage der Ent­
stehung unsorer sehr máchtigen Lössab.lagerungen im südöstlichen Alföld 
und Transdanubjans den áolischen Transport auch weiterhin i n  Betracht 
ziehen wird müssen*
.Bulla hat őeinerzeit (1937-38) bei der Verfassung sei­
ner umfassenden Lö’ssstudie erst loo Aufsátze zu Rate ziehen müssen.
Heute reicht die Zahl solcher Löss-Studien und damit verbundener Sedi- 
mentstudien bereits an 3oo. Eine neuorliche kritische. Verarbeitung 
dieses literarischen Schatzes in neuzeitlicher Weise, ware sehr wichtig, 
weil die sich gorade ;jetzt máchtig entfaltende geomorphologische Kar­
tierung und die in obigen dargelegte neue komplexe, genetische Betrach- 
tungsweise der ungarischen Lössforsohung einen weiteren Aufschwung 
auf cen vorgezeichneten neuen V/e gén eröffnen wird.
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